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SL'MMARY 
T h e a f f i rma t ions of M . B . CITA ( 1 9 7 3 ) in t h e publishecl a r t íe le in Vo lume X I I , 
Pa r t 2 , of t he «Iní t ia l R e p o r i s of the DSDP» a r e d i scussed as follows: 
1 ) Supposed Pliocene age of the Andalusiau. T h e a r g u m e n t a d o r ! of M . B , CITA 
a re ma in ly based on t he p r e s u m p t i v e p r e s e n c e in t he Anda lus ian , of the spee ies 
Globorotalia puncticulata, wh ich is cons ide red typical of t h e Pl iocene, and on the 
work of V f c R D f i x r u s ( 1 9 7 0 ) . The inval idi ty of these a f f i rma t ions is d e m o n s t r a t e d , 
a n d í t is a l so o b s e r v e d tha t G. puncticulata is q u o t e d by S E I . U h imsel f ( 1 9 6 0 ) 
and some o t h e r a u t h o r s exact ly in the n e o s t r a t o t y p e of the Mess in ían , b u t í t is 
no t p r e s e n t in the Anda lus ian . It is a l so s h o w n he re the ineons i s teney of micro-
paleontologica l a r g u m e n t a r o n of VIÍKDEN i rs , given t he o b s e r v a t i o n s of MARTÍMEZ 
( 1 9 6 9 ) , PERCÜNIG ( 1 9 7 1 ) , CRESCENTI et al. ( 1 9 7 3 ) , KRASHENINNIKOV ( 1 9 7 3 ) , BERGGREN & 
VAN COUVERING ( 1 9 7 4 ) , ZACHARIASSE ( 1 9 7 5 ) , BERGGREN & UL HAO ( 1 9 7 5 ) , and so on . 
Nei lhe r can we accep t as a valid e l emen t to inva l ída te the miocen i ty of t he An-
da lus i an t he s t a t e m e n t of M . B . CITA t ha t n a n n o p i a e t o n Zone NN 1 2 (Ce ra to l i t hus 
t r i c o r n i c u l a t u s ) , recognized by MARTINI ( 1 9 7 1 ) in t he s t r a t o t y p e of C a r m o n a , is 
Pl iocene, as it r e su l t s in m a n y w o r k s t h a t the Mioeene-Pliocene b o u n d a r y is wi th in 
Zone N N 1 2 (See BERGGREN & VAN COUVERING, 1 9 7 4 ) . 
2 ) Supposed «Atlantic» ¡eatures of the Andalusian. M . B . CITA s t a t e s that t he 
Andalus ian s iage is n o t a su i t ab le c h r o n o s t r a t i g r a p h i e uni t for t he M e d i t e r r a n e a n 
á rea , b e c a u s e t h e furamin i fe ra l a s soc ia t ions of t h e type á r e a of t h e G u a d a l q u i v i r 
bas in would h a ve «Atlantic» and no t M e d i t e r r a n e a n fea tu res , in a c c o i d a n i x to 
the fol lowing a s s e r t i o n s of B J Z O N G., B I Z O N J . J . & MEJMTENAT ( 1 9 7 1 ) : 
(1) Empresa Nacional Adaro, Se r r ano , 1Í6, Madrid-6. 
(2) Fina Ibérica, Dr . F l emmg, 3 , Madrid-16, 
( 3 ) Amoco (American Oü Co. España), Sor Angela de la Cruz, 2 , Madr id . 
( 4 ) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Cátedra de Paleontología, 
Madr id . 
( 5 ) Hispanoil, Claudio Cuello, 91, Madrid-6. 
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a) Occurrence in the terminal Miocene of Carmona of Globoquadrina altispiru, 
species thai disappear in the Mediterranean, in the Serravallian. T h e incons i s tence 
of ihi.$ a f f i rmat ions is d e m o n s t r a t e d , t h r o u g h t he consu l t a t ion of 27 w o r k s , a m u n g 
t h c m s o m e oi BIZ.ON & B I Z O N t hemse lves , p r o v i n e t he p re sence of Globoquadrina 
altispha in t he Uppe r a n d te rmina l Mioccnc of t he whole M e d i t e r r a n e a n a rca , from 
the Span i sh eas t e rn coas t to Algeria, Lybia, n o r t h e r n Sa rd in i a , Cen t ra l and s o u t h e r n 
I ta ly , Sicily, Mal t e se a rch ipe iago , Cre te , Cyprus , Turkcy , as well as in s o m c sec tor 
of the P a r a t e t h y s . 
b ) Persistence in (he Pliocene o¡ the Spanish Atlantic coast, of Globorotalia 
menardii, a species which becornes totatly extinct in the Mediterranean at the end 
of the Miocene. Tt is p r o ved t h a i Globorotalia menardii is not p resen t ne i the r in 
the Pl ioccne of the Occidenta l Andalus ia ñ o r in t he Atlant ic pa r t of Morocco . At 
the beginning of the Plioccne, the b o u n d a r y of t he t ropica l w a l c r s can be placed 
w a y s o u t h from the s t ra i t of G ib ra l t a r , p e r h a p s to an a p p r o x i m a t e l a l i tude cióse 
to the Canary I s l ands , in a e e o r d a n e e lo the o b s e r v a l i o n s of HontNGER (1966) and 
those of CUELLI (1976). 
e l Absence in the terminal Miocene of Andalusia of umhilico-convex, cónica! 
Globorotalia as G. mediterránea, G. conomiozea, which appear to be restricted to 
the late Miocene of the Mediterranean. I t is p r o v e d tha t this a l f i rma t ion is ba-
seless. Globorotalia of the miocenica-mediterranea-conomiozea g r o u p , has been found 
for severa! a u t h o r s in m o r e t h a n 20 s i tes in wes t e rn Andalusia (CRESCENTI, GIAN-
NEIXI, GRAMADOS, MAGNÉ, MARTÍNEZ DÍAZ, PERCONTG, SALVATORINT, VKJUER). 
Moreove r it is no t u n d e r s t o o d why these types of Globoro ta l i a s m u s t b e l imi ted 
to t he M e d i t e r r a n e a n Miocene, when , for ins t ance , G. conomiozea h a s been c r e a t e d 
in New Zea land and G. miocenica in J a m a i c a . 
3) Models for the origín of the evaporites of the Mediterranean. M . B . ClTA 
s t a t e s tha t in light of her des icca t ion mode l the o c e u r r e n c e of Anda lus ian o u t e r o p s 
in the á r ea of S o u t h e r n Spain facing the M e d i t e r r a n e a n a p p e a r s ques t ionab le , and 
tha t it is difficult to admi t he re a c o n t i n u o u s m a r i n e depos i t ion u n i n t e r r u p t e d from 
the Tor ton i an to the Tab ian í an . 
Apar t f rom the fact that the des ieca t ion mode l defended by M . B . CITA, ÍS o n e 
of so m a n y i n t e r p r e t a t i o n mode l s on the f o r m a l i o n of evapor i t e s tha t migh t be 
vahd , bu t no t the only one , t he p re sence of t he Anda lus ian in t he Span i sh Medi-
t e r r a n e a n sec tor , h a s been p roved by several a u t h o r s and conf i rmed in 24 geolo-
gical m a p s 1:50,000, c a r r y ou t recent ly for the MAGNA pro jee t . 
According to B I Z O N G., B I Z O N J . J. & MONTENAT (1972), a n d MONTENAT (1973) 
t h e r e is a c o n t i n u o u s Mio-Pliocene s e d i m e n t a t i o n in some sec tors of the Span i sh 
m e d i t e r r a n e a n coas t . 
N e i t h e r t he p re sence of a gap be tween the Miocene a n d the Pl ioccne can be 
cons íde red as evidence in defense of the des icca t ion mode l of M. B. CITA. M O N -
TENAT (1973b) s t a t e s tha t w h e r e a d i scon t inu i ty be tween Mioccnc a n d Pliocene can 
be obse rved , it is no t i m p u t a b l e to the cr is is of sal ini ty, bu t to teclonis m o v e m e n t s 
of t he Bcl ic región themse lves . 
4) Probletn of the Globorotalia margaritae. The joint p re sence of Globorotalia 
margaritae and Globorotalia «ex grege» menardii in t he s e d i m e n t s of the Andalu-
sian, h a s been the r e a s o n for which t he Miocene age of the Anda lus ian h a s been 
d o u b t e d a n d a pe r s i s t ence of G. menardii d u r i n g t he Pliocene, in Andalusia , h a s 
been s u p p o s e d . 
After a g l ance a t t he b ib l iog raphy wc have been ab le to find 38 pub l i ea t ions in 
wh ich the p re sence of G. margaritae a n d rc la tcd f o r m s in t he Uppe r Miocene of 
Italy, Spain and Med i t e r r anean a r e quo ted , inc luded the n e o s t r a t o t y p e ilself ot 
the Mcssinian (Si-i.i.i, 1960) a n d the Cap o Rossel lo sect ion, p roposed by CITA (1972) 
as a s l r a i o i y p e for the Míocene-Pliocene b o u n d a r v . 
In t he e x t r a M e d i t e r r á n e a arca , t he presence of G. margaritae in the Upper 
Miocene is extensivety d o e u m e n t e d , bo th in o u t c r o p a n d in the deep sea si tes 
rccent ly dr i l led by t he DSDP, Among the n u m e r o u s exis t ing pub l iea t ions , 24 have 
been m e n t i o n e d , e m b r a c i n g the Asiatic, A frican and American Con t inen l s , and the 
Ind ia , Pacific and Atlant ic Oceans . Thereforc , it is evident that the a p p a r i t i o n of 
G. margaritae can no t be used as « m a r k e r » of the beginning of the Pliocene, 
aga ins t the p r o p o s a l of S T U X F O R T I I , LAMB, LI.TEKBACIILK, BI:ARD & JEIIORDS (1975). 
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RIASSUNTO 
Si d i s cu tono le a f fe rmazioni de M. B . CITA ( 1 9 7 3 ) ne l l ' a r t ico lo p u b b l i c a t o nel 
vo lume X I I , p a r t e 2 . A , degli «Ini t ia í R e p o r t s o í the DSDP». 
I p u n t i d i scuss i sonó i seguen t i ; 
1 ) Presunta etá pliocenica délVAndalusiano. Gli a r g o m e n t i d i M. B . CITA si fon-
d a n o p r i n c i p a l m e n t e sul la p r e s u n t a p resenza , ne l I 'Andalus iano, del fo ramin i f e ro 
Globorotalia puncticulaia, che si cons ide ra esclus ivo del Pl iocene, e sul la tesi d i 
VERDENILS ( 1 9 7 0 ) . Si d i m o s t r a la m a n c a n z a di val id i tá d i tali a f fe rmaz ion i e si 
osserva ino l t r e che G. puncliculata é s t a t a c i t a t a dal lo s tesso SKLI.I ( 1 9 6 0 ) e vari 
a l t r i a u t o r i p r e c i s a m e n t e nel n e o s t r a t o t i p o de) Mess in iano , m e n t r e non si t rova 
nell A n d a l u s i a n o . Si m e t t e p u r é in evídenza l ' incons is tenza dei le a r g o m e n t a z i o n i 
mic ropa l eon to log i che di VERDENIUS , c o m e giá o s se rva to da MARTÍNEZ ( 1 9 6 9 ) , PER-
CONIG ( 1 9 7 1 ) , CRESCENTI et al. ( 1 9 7 3 ) , KRASHENINNIKOV ( 1 9 7 3 ) , BERGGREN e VAN COU­
VERING ( 1 9 7 4 ) , ZACHARJASSE ( 1 9 7 5 ) , BERGCREN e Ui. HAQ ( 1 9 7 5 ) , ecc. Non si p u ó nep-
p u r e r i t ene re val ida , p e r i n f i r m a r e la miocen íc i t á de l l 'Andalus iano , l ' a f fermazione 
di M. B . CITA che la Zona NN. 1 2 del n a n n o p l a n c t o n (Ce ra to l i t hus t r i co rn i cu l a tu s ) 
r i conosc iu ta da MARTINI ( 1 9 7 1 ) nel lo s t r a t o t i p o di C a r m o n a sia pl iocenica, po iehé 
r i su l t a da var i lavorí (si veda la s intes i di BERGGREN e VAN COUVERING, 1 9 7 4 ) c h e il 
l imi te Miocene-Pl iocene cade nella Zona NN. 12. 
2 ) Prasunti caratteri allantici dell'Andalusiano. M. B . CITA a f f e rma che il p i a n o 
Anda lus iano n o n p u ó essere c o n s i d é r a l o una u n i t á c ronos t r a t ig ra f i ca val ida p e r 
l ' a rea m e d i t e r r á n e a p e r c h é le associazioni di foraminifer i de l l ' a rea t ipo del b a c i n o 
del Guada lqu iv i r p o s s e d e r e b b e r o c a r a t t e r i a t lant ic i e non m e d i t e r r a n e i , s t a n d o al ie 
seguent i asserz ioni di BLZON G., B I Z O N J . J. e MONTENAT ( 1 9 7 1 ) : 
a) Presenta, nel Miocene termínale di Carmona, di Globoquadrina altispira 
che, nel Mediterráneo, scompare durante il Serravalliano. Si d i m o s t r a l ' inconsis-
tenza di tale a f fe rmaz ione m e n z i o n a n d o 2 7 lavori , t r a cui a lcuni degli s tess i B I Z O N 
e B J Z O N , nei qual i si d á a l t o della p resenza di G. altispira nel Miocene s u p e r i o r e 
e t e r m í n a l e d i t u t t a l 'area m e d i t e r r á n e a , dal la cos ta o r i én t a l e spagno la all 'Algeria, 
Libia, Sa rdegna , p a r t e s e t t en t r i ona l e , c e n t r a i e e mer id iona l e del la peniso la i ta l iana , 
Sicilia, a rc ipe lago m a l t e s e , ísole di Cre ta e di Cipro , T u r c h i a ed a n c h e a lcuni 
se t tor i della Pa ra t e t ide . 
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The Miocene-Pliocene b o u n d a r y wou ld b e s i t u a t e d b e t w e e n 4 .9 and 5.] m.a. B . P . 
a n d t he a p p a r i t i o n of G. margaritae would occur b e t w e e n 5.5 and 6 m.a. (BERGGREN 
& VAN COUVERING, 1 9 7 4 ) . 
5 ) Validity of Andalusian .síage as chronostratigraphie unii. The exposed da t a 
show the inval idi ty of t he a r g u m e n t s of M. B . CITA to s u p p o s e an Atlant ic fea ture 
of the m i c r o f a u n a of the Anda lus i an depos i t s of w e s t e r n Andalus ía a n d the re is 
n o reason a t aíl to s e p á r a t e an Atlant ic Andalus ian f rom a M e d i t e r r a n e a n Anda­
lus ian , i n t h e e a s t e r n S p a n i s h coas t . 
Due to t he grea t s imi la r i ty b e t w e e n t he levant ine t e r m i n a l Miocene assoc ia t ions 
a n d t he Guada lqu iv i r r iver basin (also obse rved by VEGUER, 1 9 7 4 ) , ihere a r e no val id 
r e a s o n s for no t cons ide r ing the Andalus ian as a convenien t c h r o n o s t r a t i g r a p h i e uni t 
for t he M e d i t e r r a n e a n á rea . 
If we choose the m o s t su i t ab le s t r a t i g r a p h i c térro to r e p r e s e n t t he t ime beween 
the T o r t o n i a n a n d the Pl iocene, we m u s t not ice thal the Mess in ian (SLLLL, 1 9 6 0 ) is 
essent ia l ly e s t ab l i shed on b o t h a Htos t ra t ig raph ic (evapor i t i e ser ies) a n d paleoenvi-
r o n m e n t a l concep t , lacking, the re fo re , a t r u c pa leonlo logica l eha rac t e r i z a t i on . T h e 
sca rce m i c r o f a u n a found a t the t o p a n d a t t he base a r e subjec t of d íscuss ion , 
b e c a u s e t he first ones have Pl iocene e l emen t s and the seeond ones do no t al low 
to d e t e r m i n e t he b o u n d a r y w i t h t he T o r t o n i a n (CITA & B L O W , 1 9 6 9 ; BERGGREN 
& VAN COIIVERING, 1 9 7 4 ) . All t he r e s t of t h e Mess in ian is essent ia l ly s te r i le a n d the 
sca rce fossils found a r e r e w o r k e d (DECI.VIA & SPROVIERI, 1973; CITA et al, 1 9 7 3 ; 
RUGGIERI, 1 9 7 4 ; BERGGREN & VAN COUVERING, 1 9 7 5 ) . 
The s t r a t o t y p e of t he Anda lus ian , on t he o t h e r hand , c o r r e s p o n d s to a eom-
pletely m a r i n e , fossi l iferous a n d e o n t i n u o u s ser ies , in wh ích t h e b o u n d a r i e s w i t h 
t he T o r t o n i a n a n d with t he Pl iocene can be es tab l i shed fullfilUng all the requ i s i t e s 
of t he S t r a t i g r a p h i c Geology for the cor rec t des igna t ion of a s tage . 
B A E N A P É R E Z e t a l . 
b) Persistenza, nel Pliocene della cosía atlántica spagnola, di Globorotalia me-
nardii, specie che si estingue nel Mediterráneo alia fine de! Miocene. Si d i m o s t r a 
c h e G. menardii n o n é p r e s e n t e ne l Pl iocene de l l 'Anda lus ia occ iden la lc e n e p p u r e 
nel s e t to re a t l án t i co del Marocco . II l imi te delle a c q u e t ropica l i , agli inizi del Plio-
cene , doveva es se re s i t ua to a b b a s t a n z a al sud dello s t r e t t o di Gibi l te r ra , a l l ' inc i rca 
al l 'a l tezza delle isole Canar ie , d ' a cco rdo con le osservazioni di HOTTIKGER (1966) e di 
CIFETJLI (1976). 
c) Assenza, nel Miocene termínale dell'Andalusia, delle forme tronco-coniche di 
Globorotalia del tipo mediterranea-conomiozea, che sembrano ¡imítate al Mioceno 
termínale mediterráneo. Si d i m o s t r a l ' infondatez/ .a d i q u e s t a affcrraazione, c i t a n d o 
piú di 20 a f f io ramen l i de l l 'Andalus ia occ iden ta le dovc Globoro ta l ie del g r u p p o ¡nio-
cenica-mediterranea-conomiozea sonó s t a t e r invenu te da vari a u t o r i (CRESCENTI, 
GIANNELLT, GRANADOS, MAGNÉ, MARTÍNEZ DÍAZ, PERCONIG, SALVATORINI, VIGUER). D ' a l t r o 
c a n t o n o n s i c o m p r e n d e p e r c h é ta l i Globoro ta l i e d e b b a n o l imi t a r s i al Miocene 
m e d i t e r r á n e o , q u a n d o , p . e., G. conomioz.ea ó s t a t a i s t i tu i ta nella Nuova Ze l anda e 
G. miocenica nella Giamaica . 
3) Modetli di formaz.ione delle evaporiti mediterranee. M . B . CITA a f f e r m a che , 
secondo il suo mode l lo d i d i s s e c c a m e n t o , é da m e t t e r e in dubb io la p resenza di 
a f f io rament i de l l 'Andalus iano lungo la cos ta m e d i t e r r á n e a spagno la ed é difficile 
a m m e t t e r e in q u e s t a regione u n a depos iz ione con t i nua dal T o r t o n i a n o al Tabia-
n i a n o . 
A p r e s c i n d e r e dal fa t to che il mode l lo d i d i s s e c c a m e n t o difeso d a M , B . CITA 
é u n o dei t an t í model l i di i n t e r p r e t a z i o n e della fo rmaz ione del le evapor i t i che 
p o t r e b b e r o essere validi, e non l 'unico, la p r e s e n z a de l l 'Andalus iano nel s e t t o r e 
m e d i t e r r á n e o spagno lo é e o n f e r m a l a in 2 4 c a r t e geologiche 1:50.000 esegui te di 
recen te . 
S e c o n d o BrzoN G., B I Z O N J. J „ MONTENAT ( 1 9 7 2 ) e MONTENAT (1973), in cer t i set-
to r i del la cos ta m e d i t e r r á n e a spagno la es is te p u r é la s ed imen iaz ione con t i nua mio-
pl iocenica che M . B. CITA nega a pr ior i . 
D ' a l t r o c a n t o n e p p u r e le lacune es í s ten t i fra il Miocene ed il Pliocene p o s s o n o 
essere cons idé ra t e c o m e una p rova in appoggio del mode l lo di d i s s e c c a m e n t o d i í e so 
d a M. B. CITA. Infa t t i MONTENAT (1973b) a f f e rma c h e laddove si p u ó o s s e r v a r e u n a 
d i s c o n t i n u i t á fra il Miocene ed il Pliocene, essa non é d a asc r ive re alia cr is i d i sa-
l ini tá m a a m o v i m e n t i t e t ton ic i p r o p r i del la r eg ione be t ica . 
4) Questione della Globorotalia margaritae. La presenza c o n t e m p o r á n e a di 
G. margaritae e di G. menardii nei depos i t i de l l 'Anda lus iano é s t a t a il mo t ivo p e r 
il qua l e si é messa in dubb io l 'etá miocen ica de l l 'Anda lus iano e si é s u p p o s t a u n a 
pe r s i s t enza di G. menardii nel Pl iocene del l 'Andalusia , p a r i e n d o da l l ' a s s ioma che 
G, margaritae fosse una specie e sc lu s ivamen te pl iocenica. 
I n u n a r á p i d a r icerca b ib l iográf ica a b b i a m o p o l u t o r inven i re 38 pubb l icaz ion i 
nel le qual j si menz iona la p resenza di G. margaritae e fo rme affini nel Miocene 
supe r io re de l l ' l t a l i a , S p a g n a e M e d i t e r r á n e o , c o m p r e s o lo s tesso n e o s t r a t o l i p o del 
Mess in iano (SELLI , 1960) e la sczione di Capo Rossello, p r o p o s t a d a CITA (1962) c o m e 
n e o s t r a t o t i p o del l imi te Miocene-Pliocene. 
Nel l ' a rea ex t ra -medi te n a n e a é e s t e s a m e n t e d o c u m é n t a l a la p resenza di G. mar-
garitae nel Miocene super io re , sia in a f f i o r a m e n t o che nei sondaggi oceanic i p ro -
fondi esegui t i r e c e n t e m e n t e dal DSDP, Si c i t a n o 24 delle n u m e r ó s e pubbl icaz ion i 
es i s ten t í , pe r q u a n t o conce rne i con t inen t i as iá t ico , a f r icano e a m e r i c a n o e glí 
o e e a m I n d i a n o , Pacifico e Atlánt ico, Risu l ta cosí ev iden te che non si p u ó ut i l izzare 
la c o m p a r s a di G. margaritae c o m e « m a r k e r » del p r inc ip io del Pl iocene, s econdo 
q u a n t o p r o p o s t o da STAINEORTH, LAMR, LUTERBACHER, BKARD e JEFIORUS (1975). 
I I l ími te Miocene-Pl iocene s a r e b b e s i t u a t o fra i 4,9-5,1 m.a. e la c o m p a r s a di 
G. margaritae fra i 5,5 e 6 m.a. (BERGGREN e VAN COUVERING, 1974). 
5) Validi tá del piano Andalusiano come unitá cronostratigraficu. I da ti e spos t i 
d i m o s t r a n o che non si p o s s o n o c o n s i d e r a r e validi gli a r g o m e n t i di M. B . CITA per 
p r e s u m e r e u n c a r a t t e r e a t l án t i co della m i c r o f a u n a dei depos i t i a n d a l u s í a n i dell'An-
da lus i a occ iden ta le e che non ci sonó ragioni per non r iconoscerc 1'Andalusiano 
lungo la cos ta m e d i t e r r á n e a spagnola . 
In segui to alia g r a n d e s o m i g h a n z a del le assoeiazioni del Miocene t e r m í n a l e le-
van t i no e del bac ino del Guada lqu iv i r ( so t t o l i nea t a a n c h e d a VIGUF.R, 1974) non 
es i s tono mot iv i sufficienti p e r non c o n s i d e r a r e l 'Andalus iano c o m e u n a u n i t á cro-
nos t r a t ig ra f i ca va l ida a n c h e p e r l ' a rea m e d i t e r r á n e a , 
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Post i a scegliere il t e r m i n e s t r a t i g r a t i co p iú a d a t t o p e r r a p p r e s e n t a r e il pe r iodo 
di t e m p o c o m p r e s o f ra il T o r t o n i a n o e il Pl iocene, si deve o s s e r v a r e che il Mes-
s in iano , s econdo lo s tesso SF.LLI ( 1 9 6 0 ) , é b a s a t o e s senz i a lmen te su u n conce t to 
l i tos t ra t ig ra f ico (ser ie evapor i t i ca ) e pa l eoambien l a l e , mancandog l i , p e r i a n t o , u n a 
suff iciente ca ra t t e r i zzaz ione pa leonto lógica . Le sca r se mic ro faune p r e sen t í a l t e t to 
e al ia b a s e s o n ó oggc t t o d i d iscuss ione , i r q u a n t o le p r i m e c o n t e n g o n o e l emen t i 
pl iocenici e le seconde non p e r m e t l o n o di p rec i s a r e il l imi te con il T o r t o n i a n o 
(CITA e B L O W , 1 9 6 9 : BF.RGGREN e VAN COUVERING, 1974) . T u t t o il r e s to del Mess in iano 
é a p p a r e n t e m e n te s ter i le ed i pochi fossili r invenut í r i su l t ano r i s e d i m e n t a t i (DÉCIMA 
e SPROVTF.RT, 1 9 7 3 ; C H A et al„ 1973', RUGCILRI, 1 9 7 4 ; BERGCREN e VAN COUVÜRINC;, 
1 9 7 5 ) . 
Lo s t r a t o t i p o de l l 'Andalus iano c o r r i s p o n d e invece a u n a sueeess ione con t inua , 
fossil ifera, c o m p l e t a m e n t e m a r i n a , nella qua l e si possono f issare i l imi t i con il 
T o r t o n i a n o e con il Pl iocene, a d e m p i e n d o t u t t i i r equ i s i t i d e ü a Geología S t r a t i g ra -
fica p e r la des ignaz ione c o r r e t t a di un p iano . 
RESUMEN 
Se d i s cu t en las a f i rmac iones de M, B . CITA ( 1 9 7 3 ) en el a r t í cu lo pub l i cado en el 
v o l u m e n X I I , p a r t e 2 , de los «Ini t ia l R e p o r t s of t he DSDP». 
Los p u n t o s d i scu t idos son los s iguientes : 
1 ) Presunta edad pliocénica del Andaluciense. Los a r g u m e n t o s de M. B . CITA 
se fundan p r i n c i p a l m e n t e en l a p r e s u n t a p resenc ia , en el Andaluc iense , de la es-
pecie Globorotalia puncticulata, q u e se c o n s i d e r a t ípica del Pl ioceno, y en el t r a b a j o 
de VERDLNILS ( 1 9 7 0 ) . Se d e m u e s t r a la inval idez de e s t a s obse rvac iones y se obse rva , 
a d e m á s , que G. puncticulata e s t á c i t ada p o r el p r o p i o SELLI ( 1 9 6 0 ) y var ios o t r o s 
a u t o r e s p r e c i s a m e n t e en el n e o e s t r a t o t i p o del Messiniense , m i e n t r a s no se e n c u e n t r a 
en el Andaluciense . Se pone t a m b i é n de mani f ies to l a incons i s tenc ia de las argu-
m e n t a c i o n e s mic ropa leon to lóg icas de VERDENIUS , de a c u e r d o con las obse rvac iones 
de MARTÍNEZ ( 1 9 6 9 ) , PERCONTG ( 1 9 7 1 ) , CRESCENTI et al. ( 1 9 7 3 ) , KRASIIENINNIKOV ( 1 9 7 3 ) , 
BERGCREN y VAN COUVERING ( 1 9 7 4 ) , ZACIIARIASSE ( 1 9 7 5 ) , BERÍÍGREN y UL HAO ( 1 9 7 5 ) , e tc . 
T a m p o c o se p u e d e t o m a r c o m o e l e m e n t o vál ido p a r a i n f i r m a r la miocen ic idad del 
Andaluc iense , la a f i rmac ión de M. B. CITA de que la Zona de n a n n o p l a c t o n NN. 1 2 
(Ce ra to l i t hus t r i co rn i cu l a tu s ) , r econoc ida p o r MARTI NI ( 1 9 7 1 ) en el e s t r a t o l i p o de 
Carrnona , es pl iocénica, ya q u e resu l t a por var ios t r a b a j o s (véase, p . e., BERGCREN 
y VAN COUVERING, 1 9 7 4 ) q u e el l ími te Mioceno-Pl ioeeno cae d e n t r o de l a Zona NN. 12. 
2 ) Presuntas caracteres atlánticos del Andaluciense. M. B . CITA a f i rma que 
el piso Anda luc iense no p u e d e c o n s i d e r a r s e una u n i d a d c ronoes t r a t i g r á f i ca vá l ida 
p a r a el á r ea m e d i t e r r á n e a p o r q u e las asoc iac iones de foramin í fe ros del á rea t ipo 
de la cuenca de) G u a d a l q u i r i r t end r í an c a r a c t e r e s a t l án t i cos y no m e d i t e r r á n e o s , 
de a c u e r d o con las s iguientes aseverac iones de B I Z O N G., BIZON J, J . y MONTENAT 
( 1 9 7 1 ) : 
a) Presencia, en el Mioceno terminal de Carmona, de Globorotalia alíispira, es-
pecie que desaparece en el Mediterráneo, en el Serravaliense. Se d e m u e s t r a la in-
cons i s t enc ia de tal a f i rmac ión , m e n c i o n a n d o 2 7 t r aba jo s , e n t r e ellos a lgunos de los 
p rop io s B I Z O N y B I Z O N , en los cuales se d a cons t anc i a de la p re senc ia de Globo-
quadrina altispira en el Mioceno s u p e r i o r y t e r m i n a l de toda el á r ea m e d i t e r r á n e a , 
d e s d e la cos ta o r i en ta l e s p a ñ o l a a Argelia, Libia, Ce rdeña , I ta l ia s ep t en t r i ona l , cen-
t r a l y mer id iona l , Sicilia, a rch ip ié lago de Malta , Cre ta , Chipre , T u r q u í a y t a m b i é n 
e n a l g u n o s sec to res del P a r a t e t h y s . 
b) Persistencia, en el Plioceno de la costa atlántica española, de Globorotalia 
menardii, especie que se extingue totalmente en et Mediterráno a finales del Mio-
ceno. Se d e m u e s t r a q u e Globorotalia menardii no e s t á p r e s e n t e en el Pl ioceno de 
Andalucía occidenta l , c o m o t a m p o c o lo es tá en la p a r t e a t l án t i c a de Mar ruecos , Se 
p u e d e s i t u a r el l ími te de las aguas t rop ica les , a p r inc ip ios del Plioceno, b a s t a n t e al 
S u r del a c t u a l e s t r e c h o de Gibra l t a r , qu izás a la a l t u r a a p r o x i m a d a de las is las 
Canar i a s , de a c u e r d o con las obse rvac iones de HOTTINGER ( 1 9 6 6 ) y de CIFELLI ( 1 9 7 6 ) . 
c) Ausencia, en el Mioceno terminal de Andalucía, de formas tronco-cónicas de 
Globorotalias del tipo mediterranea-conomiozea, que parecen limitadas al Mioceno 
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terminal mediterráneo. Se d e m u e s t r a q u e e s t a a f i rmac ión es in fundada . Globoro-
talias del g r u p o miocenica-mediterranea-a.momioz.ea h a n s ido e n c o n t r a d a s en m á s 
de 20 local idades de Andalucía occ iden ta l por d i s t i n tos a u t o r e s (CRESCENTI, GIAN-
NELLI, GRANADOS, MAGNÉ, MARTÍNEZ DÍAZ, PERCONIG, SALVATORINI, VIGLER ) . T a m p o c o 
se c o m p r e n d e por q u é es tos t ipos de Gioborotalias d eben de e s t a r l im i t adas al 
Mioceno m e d i t e r r á n e o , c u a n d o , p. e., G. conomiozea ha s ido c r e a d a en Nueva Ze-
landa y G. miocenica en J a m a i c a . 
3) Modelos de formación de las evaporitas mediterráneas. M . B . CITA a f i rma 
que , a la luz de su m o d e l o de desecación, r e su l t a cues t ionab le la p re senc ia de 
a f lo r amien tos del Anda luc iense en la cos ta m e d i t e r r á n e a e spaño la y que es difícil 
a d m i t i r a q u í u n a deposic ión con t i nua desde el To r ton i ense al Tab ian iense . 
P re sc ind iendo del hecho q u e el mode lo de desecación defendido p o r M, B. CITA 
es u n o de t a n t o s mode los de in t e rp re t ac ión de fo rmac ión de las e v a p o r i t a s que 
p o d r í a n ser vál idos, y no el único, la p resenc ia del Andaluc iense en el sec tor me-
d i t e r r á n e o españo l es tá c o m p r o b a d a por var ios a u t o r e s y c o n f i r m a d a en 24 h o j a s 
geológicas 1:50.000 rea l i zadas r e c i e n t e m e n t e p a r a el p lan MAGNA. 
Según B I Z O N G„ B I Z O N J. J., MONTENAT (1972) y MONTENAT (1973), existe u n a se-
d imen tac ión c o n t i n u a mio-pl ioeénica en c ie r tos sec tores de la cos ta m e d i t e r r á n e a 
e spaño la . 
T a m p o c o la p resenc ia de u n a laguna e n t r e Mioceno y Pl ioceno p u e d e conside-
r a r s e c o m o una p r u e b a en apoyo del m o d e l o de desecac ión de M. B , CITA. MONTENAT 
(1973b) a f i rma q u e allí d o n d e se pued t o b s e r v a r una d i scon t inu idad en t r e Mioceno 
y Pl ioceno, é s t a no es i m p u t a b l e a la cr is is de sa l in idad, s ino a m o v i m i e n t o s tec-
tónicos p rop io s de la región botica. 
+ ) Cuestión de la Globorotalia margaritae. La p resenc ia c o n j u n t a de Globoro-
talia margaritae y de Globorotalia «ex grege» menardii en los depós i tos del An-
da luc iense , ha s ido el mo t ivo p o r el cual se h a p u e s t o en d u d a la e d a d miocen ica 
del Anda luc iense y se h a s u p u e s t o una pers i s t enc ia de G. menardii d u r a n t e el Plio-
ceno, en Andalucía . 
A raíz de una r á p i d a consu l t a b ibl iográf ica h e m o s pod ido e n c o n t r a r 38 publi-
cac iones en las cua les se menc iona la p resenc ia de G. margaritae y fo rmas relacio-
n a d a s en el Mioceno s u p e r i o r de I tal ia , E s p a ñ a y M e d i t e r r á n e o , incluido el m i s m o 
n e o e s t r a t o t i p o del Mcssiniense (SEI.IT , 1960) y la sección de Cap o Rossello, p ro -
pues t a p o r CITA (1972) c o m o n e o e s t r a t o t i p o del l ími te Mioceno-Plioceno. 
En el á r ea e x t r a - m e d i t e r r á n e a , la p resenc ia de G*. margaritae en el Mioceno su-
pe r io r es tá a m p l i a m e n t e d o c u m e n t a d a , t an to en a f l o r a m i e n t o c o m o en los sondeos 
oceán icos p ro fundos rea l izados r e c i e n t e m e n t e por el DSDP. De las n u m e r o s a s pu-
bl icac iones ex i s ten tes , se h a n c i t a d o 24, que a b a r c a n los con t inen t e s as iá t ico , afri-
cano y a m e r i c a n o , y los océanos Ind ico , Pacífico y Atlánt ico. Resu l ta así ev iden te 
q u e la apa r i c ión de G. margaritae no puede u t i l i zarse c o m o « m a r k e r » del p r inc ip io 
del Pl ioceno, en c o n t r a de c u a n t o p r o p o n e n STAINI O R T H , LAMB, LUTERBACHER, BLARD 
y Jiii-TORüS (1975). 
El l ími te Mioceno-Pl ioceno e s t a r í a s i t u a d o e n t r e 4,9 y 5,1 m.a . y la a p a r i c i ó n 
de G. margaritae o cu r r i r í a e n t r e 5,5 y 6 m.a. (BERGGREN y VAN COUVERING, 1974). 
5) Validez del piso Andaluciense como unidad cronoestratigráfica. Los da to s 
expues tos d e m u e s t r a n q u e no p u e d e n c o n s i d e r a r s e vá l idos los a r g u m e n t o s de 
M. B . CITA p a r a p r e s u m i r un c a r á c t e r a t l án t i co de ta m i c r o f a u n a de los depós i tos 
anda luc ienses de Andalucía occ iden ta l y n o hay razones p a r a s e p a r a r un Anda-
luciense a t l án t i co de un Andaluc iense m e d i t e r r á n e o , en la cos ta o r i en ta l española . 
Debido a la gran semejanza e n t r e las asoc iac iones del Mioceno t e rmina l levan-
t ino y de la cuenca del Guada lqu iv i r ( o b s e r v a d a t a m b i é n por VIGI ILR, 1974), no 
exis ten m o t i v o s vá l idos p a r a no c o n s i d e r a r el Andaluc iense c o m o u n a a d e c u a d a 
un idad c ronoes t r a t i g r á f i ca p a r a el á rea m e d i t e r r á n e a . 
Pues tos a elegir el t é r m i n o es t r a t ig rá f i co m á s idóneo p a r a r e p r e s e n t a r al pe-
r iodo de t i e m p o c o m p r e n d i d o e n t r e el To r ton i ense y el Pl ioceno, hay q u e o b s e r v a r 
q u e el Mcss in iense , según el m i s m o SELLI (1960), es tá fundado e senc ia lmen te so-
b re u n concep to l i toes t ra t ig ráf ico (ser ie evapor í t í ca ) y p a l e o a m b i e n t a l , fa l tándole , 
por cons iguien te , u n a v e r d a d e r a ca rac te r i zac ión pa leonto lógica . Las escasas micro-
f a u n a s e n c o n t r a d a s en el t echo y en la b a s e son ob je to de discus ión , p o r q u e las 
p r i m e r a s t ienen e l e m e n t o s pl iocénicos y las s egundas no p e r m i t e n p rec i sa r el lí-
mi te con el To r ton i ense (CITA y B L O W , 1969; BERGGREN y VAN COUVERING, 1974). T o d o 
el r e s to del Mcss in iense es e senc i a lmen te estér i l y los pocos fósiles e n c o n t r a d o s 
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r e su l t an r e s e d i m e n t a d o s {DECIMA y SPROVTERI, 1 9 7 3 ; CITA et ai, 1973; RLGGIERI, 1 9 7 4 ; 
BERGGREN y V A \ COUYFRING, 1 9 7 5 ) . 
El e s t r a t o t i p o del Andaluc iense , p o r el c o n t r a r i o , c o r r e s p o n d e a una ser ie con-
t inua, c o m p l e t a m e n t e m a r i n a y fosilífera, en la cual se pueden fijar los l ími tes 
con el T o r t o n i c n s e y con el Plioceno, c u m p l i e n d o con todos los requ i s i tos de la 
Geología Es t r a t ig rá f i ca p a r a la des ignac ión c o r r e c t a de un piso. 
M. B. C I T A ( 1 9 7 3 b ) , e n s u t r a b a j o s o b r e b i o -
e s t r a t i g r a f í a y c r o n o e s t r a t i g r a f í a d e l P l i o c e n o , 
p u b l i c a d o e n el v o l u m e n X I I , p a r t 2 , d e l o s 
« I n i t i a l R e p o r t s of t h e D S D P » ( 1 ) , d e d i c a u n 
c a p í t u l o a « T h e P r o b l e m o f t h e A n d a l u s i a n » 
(pp. 1 3 6 2 - 1 3 6 3 ) . 
Al n o e s t a r d e a c u e r d o c o n e l c o n t e n i d o d e 
d i c h o a r t í c u l o , q u e , e n n u e s t r a o p i n i ó n , c o n t i e -
n e c i e r t a s i n e x a c t i t u d e s q u e p o d r í a n o c a s i o n a r 
c o n c e p t o s e q u i v o c a d o s , y t a m b i é n c o n s i d e r a n -
d o l a g r a n d i f u s i ó n d e l o s v o l ú m e n e s d e l D S D P , 
e s t i m a m o s o p o r t u n a s a l g u n a s a c l a r a c i o n e s y 
o b s e r v a c i o n e s . 
S O B R E LA P R E S U N T A E D A D P L I O C É N I C A 
D E L A N D A L U C I E N S E 
M, B . C I T A a f i r m a (p. 1 3 6 2 ) : 
« T h e f o s s i l c o n l e n t o f t h e s e c t i o n o r i g i n a l l y 
d e s i g n a t e d ( P e r c o n i g 1966 ) , a s p r e s e n t e d a t t h e 
F o u r t h C o n g r e s s o n M e d i t e r r a n e a n N e o g e n e 
S t r a t i g r a p h y ( B o l o g n a , 1967) ( s e e P e r c o n i g 
1968 a a n d b ) , i n d i c a t e s a P l i o c e n e a g e f o r m o s t 
o f t h e s e c t i o n ( s e e V e r d e n i u s 1 9 7 0 ; s e e a l s o d i s -
c u s s i o n b y S e l l i a n d C i t a r e p o r t e d i n C a r l o n i 
a n d S e l l i , 1971) .» 
E s t a a f i r m a c i ó n , e x p r e s a d a e n t é r m i n o s t a n 
t a j a n t e s , r e p r e s e n t a u n a o p i n i ó n m u y s u b j e -
t i v a d e M. B . C I T A , q u e c r e e m o s n o r e s p o n d a 
a l a r e a l i d a d d e l o s h e c h o s . 
E n e l I V C o l o q u i o d e l C M N S d e B o l o n i a , 
1 9 6 7 , e l ú n i c o m o t i v o d e d u d a s s o b r e l a p o s i b l e 
p e r t e n e n c i a d e u n a p a r t e d e l n u e v o p i s o A n d a -
l u c i e n s e a l P l i o c e n o f u e l a a t r i b u c i ó n e r r ó n e a 
d e a l g u n o s e j e m p l a r e s d e í ' o r a m i n í í ' e r o s a l a s 
e s p e c i e s Globorotalia puncticulata y G. bono-
niensis. 
P e r o s e d a e l c a s o c u r i o s o q u e m i e n t r a s 
i a d i s c u t i d a p r e s e n c i a d e e s t a s d o s e s p e c i e s 
p l i o c é n i c a s e n e l A n d a l u c i e n s e e r a d e b i d a a 
u n e r r o r , i n m e d i a t a y r e p e t i d a m e n t e a c l a r a -
d o ( 2 ) , u n a d e e l l a s , y o t r a s m á s d e c a r á c t e r 
p l i o c é n i c o , h a b í a n s i d o e n c o n t r a d a s , s i n l u -
g a r a d u d a s , e n e l p r o p i o n e o s t r a t o t i p o d e l 
M e s s i n i e n s e : 
— SELLI (1960) c i ta G. punctulata e n la p a r t e supe-
r io r del n e o s t r a t o t i p o . 
— D'ON¡OI-'R1O ( 1 9 6 4 ) c o n f i r m a la p re senc ia de G. 
punctulata ( c o m o G. puncticulata) en el m i s m o 
nivel . 
— COLALONGO (1970) e n c u e n t r a G. margaritae, G. 
puncticulata y G. puncticulata padana en las 
m a r g a s de la p a r t e m á s a l ta . 
— SLLLI ( 1 9 7 1 ) , en el v o l u m e n de los e s t r a t o t i p o s 
del Neógeno M e d i t e r r á n e o , e d i t a d o con ocasión 
( 1 ) D S D P = D e e p Sea Dril l ing Pro jec t , rea l izado p o r las «Joinl Oceanograph ic 
I n s t i t u t i o n s for Beep E a r t h Sampl ing» ( J O I D E S ) , con el buque -pe r fo r ado r « G l o m a r 
Chal lenger». 
( 2 ) La ac la rac ión fue i n t r o d u c i d a por PERCONIG ya d u r a n t e las co r r ecc iones de 
¡as p r u e b a s de i m p r e n t a de la pub l i cac ión 1968 , con la n o t a s iguiente al p ie de la 
p . 199 : «Los ejemplares aquí atribuidos a G. puncticulata y a G. bononienses co-
rresponden probablemente a dos nuevas especies.» 
P o s t e r i o r m e n t e , en el «meet ing» de 2 1 e s t r a t íg ra fos ten ido en Bolonia , al cual 
asistió M. B. Cita, Perconig no s o l a m e n t e con f i rmó la d e t e r m i n a c i ó n inco r r ec t a de 
las dos especies , s ino q u e p r o p u s o p a r a E s p a ñ a (ver CATÍ et al., 1 9 6 8 ) u n a Zona de 
Globorotalia puncticulata, pliocénica, sucesiva a la Zona de G. margaritae. 
Perconig se p r e o c u p ó de de ja r c la ro el a s u n t o t amb ién en pub l icac iones pos-
te r iores , d o n d e e s t a s especies íue ron ind icadas c o m o Globorotalia cí. inayeri sp . 1, 
n.sp. , y Globorotalia cf. incompta sp . 1, n .sp . I g u a l m e n t e CRLSCENTI, GIANNELLI, MAR-
TÍNEZ y SAÍ.VATORIM ( 1 9 7 1 y 1 9 7 3 ) c o n f i r m a r o n la cues t ión . 
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de la r e u n i ó n del CMNS de Bolonia 1967, e n t r e 
los fósiles indicativos del Mess in iense pone Glo-
borotalia margaritae y G. puncticulata ( p . 129). 
P r e c i s a m e n t e e n el m i s m o v o l u m e n , u n p o c o 
m á s a d e l a n t e , p . 2 5 8 , e n l a d i s c u s i ó n s o b r e l o s 
e s t r a t o t i p o s , s e d i c e t e x t u a l m e n t e : « S E L L I , C I T A 
and others express their doubt about the stra-
tigraphic position of the Carmona section and 
that of the Andalusian, which according to 
P E R C O N I G , s h o u l d b e c o e v a l of t h e M e s s i n i a n , 
that is, placed between the Tortonian and the 
Lomer Pliocene. Actually Globorotalia punc-
ticulata and Globorotalia bononiensis which 
are considered to be zone markers for the 
Andalusian, appear in Italy in the upper and 
middle part of the Lower Pliocene.» 
N o d e s e a m o s q u e s e i n t e r p r e t e c o m o u n a 
f á c i l i r o n í a , p e r o s u r g e e s p o n t á n e a l a p r e g u n -
t a : ¿ P o r q u é Globorotalia puncticulata (3) 
p u e d e e s t a r t r a n q u i l a m e n t e e n el M e s s i n i e n s e , 
s i n q u e n a d i e s e e s c a n d a l i c e , y , p o r e l c o n -
t r a r i o , s u p r e s e n c i a e n el A n d a l u c i e n s e s e t o m a 
d e i n m e d i a t o c o m o u n a s e g u r a i n d i c a c i ó n d e 
P l i o c e n o ? 
C o n p o s t e r i o r i d a d , j u s t a m e n t e e n l a s e c c i ó n 
d e C a p o R o s s e l l o ( S i c i l i a ) , p r o p u e s t a p o r C I T A 
( 1 9 7 2 ) c o m o n e o e s t r a t o t i p o d e l l i m i t e M i o c e n o -
P l i o c e n o , B R O L S M A { 1 9 7 5 a , 1 9 7 5 b ) e n c o n t r ó 
Globorotalia puncticulata d e b a j o d e l P l i o c e -
n o , e n l o s d e p ó s i t o s ( « a r e n a z z o l o » ) q u e C I T A 
a t r i b u y e a l M e s s i n i e n s e (p. 9 5 ) : «Samples ob-
tained from the complete Arenazzolo succes-
sion appeared to contain a fair number of 
specimens of G. margaritae and G. puncticula-
ta, thus well below the Miocene-Pliocene 
boundary as defined by C I T A . » 
B R O L S M A m e n c i o n a l a p r e s e n c i a c o e t á n e a , e n 
e l a r e n a z z o l o , d e Globorotalia menardii, Globo-
rotalia puncticulata, Globorotalia conomiozea, 
Globorotalia margaritae y Globoquadrina al-
tispira. 
E n r e s u m e n , m i e n t r a s e n e l A n d a l u c i e n s e 
n o e s t á n p r e s e n t e s l a s G l o b o r o t a l i a s d e l t i p o 
puncticulata y p o r c o n s i g u i e n t e n o s e p u e d e 
d u d a r d e s u e d a d m i o c e n i c a , p o r e l c o n t r a r i o , 
s e c o n f i r m a c a d a d í a m á s l a p r e s e n c i a r e a l d e 
e s t a s e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l P l i o c e n o p r e -
c i s a m e n t e e n l a p a r t e s u p e r i o r d e l M e s s i n i e n s e , 
c o n l a s c o n s e c u e n c i a s p e r t i n e n t e s . 
P o r c u a n t o c o n c i e r n e a l t r a b a j o d e V E R D E -
N I U S ( 1 9 7 0 ) , s o n t a n t o s l o s e r r o r e s y l a s c o n -
t r a d i c c i o n e s , q u e n o d e j a d e m a r a v i l l a r q u e u n 
m i c r o p a l e o n t ó l o g o e x p e r t o c o m o C I T A l o t o m e 
e n c o n s i d e r a c i ó n . B a s t a p e n s a r e n s u s g r a t u i -
t a s B i o z o n a s V - V I y V I I i n s t i t u i d a s e n el N e ó -
g e n o d e l V a l l e d e l G u a d a l q u i v i r ( Z o n a s d e 
G, merotumida-G. margaritae; G. merotumida-
G. crotonensis; G. crotonensis-G. plesiotumi-
da) q u e a t r i b u y e a l T a b i a n i e n s e y P i a c e n -
c i e n s e , y q u e a l m i s m o t i e m p o c o n s i d e r a e q u i -
v a l e n t e d e l a s Z o n a s N. 16 y N. 17 d e B A N N E R 
y B L O W , q u e , c o m o e s s a b i d o , p e r t e n e c e n a l 
T o r t o n i e n s e y a l M i o c e n o t e r m i n a l . 
L a s c o n c l u s i o n e s d e V E R D E N I U S f u e r o n r e f u -
t a d a s p o r M A R T Í N E Z ( 1 9 6 9 ) , P E R C O N I G ( 1 9 7 1 a ) y 
t a m b i é n p o r K R A S H E N I N N I K O V ( 1 9 7 3 ) , q u e d i c e 
l i t e r a l m e n t e (p. 8 4 ) : « C r e e m o s q u e V E R D E N I U S 
s e e q u i v o c a c o m p a r a n d o e l p i s o A n d a l u c i e n s e 
c o n el P l i o c e n o i t a l i a n o . L o s c o n j u n t o s d e f o r a -
m i n í f e r o s p l a n c t ó n i c o s y b e n t ó n i c c s d e l A n d a -
l u c i e n s e d e E s p a ñ a y d e l T a b i a n i e n s e y P i a c e n -
c i e n s e d e I t a l i a s o n c o m p l e t a m e n t e y d e c i d i d a -
m e n t e d i f e r e n t e s . » 
T a m b i é n l o s g e ó l o g o s d e l a e s c u e l a d e 
U T R E C H T r e c t i f i c a r o n s u c e s i v a m e n t e l a s a f i r -
m a c i o n e s d e V E R D E N I U S y y a T J A L S M A ( 1 9 7 1 , 
f i g . 2 6 , p . 108) c o l o c ó e n e l M i o c e n o s u p e r i o r 
( Z o n a N . 17 d e B L O W ) l a « E c i j a í ' o r m a t i o n » y 
u n a p a r t e d e l a « G u a d a i r a f o r m a t i o n » (4) d e 
V E R D E N I U S , q u e é s t e h a b í a s i t u a d o e n e l P l i o -
c e n o . 
E s t e p u n t o d e v i s t a lo c o n f i r m a r o n S I S S I N G H 
(3) Sin c o n t a r q u e en e l Mess in iense , c o m o h e m o s vis to , e s t án p r e sen t e s tam-
bién G. puncticulata padana y G. margaritae, q u e se cons ideran especies t íp icas 
del Pl ioceno. 
(4) La «Eci ja fo rmat ion» c o r r e s p o n d e a las m a r g a s azules y la «Guada i ra for-
mat ion» a la caliza tosca del e s t r a t o t i p o del Andaluciense . 
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( 1 9 7 2 ) c o n l o s o s t r á c o d o s y S C H M I D T ( 1 9 7 3 ) 
c o n l o s f o r a m i n í f e r o s . F i n a l m e n t e , Z A C H A R I A S -
S E ( 1 9 7 5 ) d i c e t e x t u a l m e n t e (p. 6 9 ) : «A Late 
Miocene age, assigned to the Carmona section, 
is well in accordance with the opinión of P E R -
CONIG ( 1 9 6 3 , 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) , who designated in 
this section the stratotype of the Andalusian 
Stage, meant a substitute for the Messinian 
Stage.» 
B I O Z O N A S D E N A N O F Ó S I L E S 
M . B. C I T A d i c e e n l a p. 1 3 6 2 : 
«At t h e F i f t h C o n g r e s s o n M e d i t e r r a n e a n 
N e o g e n e S t r a t i g r a p h y ( L y o n , S e p t e m b e r 1971 ) , 
M a r l i n i d e m o n s t r a l e d t h a t t h e « c a l i z a t o s c a » 
u n i t b e l o n g s t o t h e C e r a t o l i t h u s t r i c o rn i c o l a t u s 
Z o n e ( n a n n o f o s s i l s ) ( r e c o r d e d i n M e d i t e r r a n e a n 
D S P D c o r e s a t t h e b a s e o f P l i o c e n e ) , b u t t h a t 
t h e D i s c o a s t e r q u i n q u e r a m u s Z o n e i s p r e s e n t 
i n U n i t 1 ( b l u e m a r l s ) , w h i c h a l s o i n c l u d e s t h e 
D . c a l c a r i s Z o n e , f o u n d i n t h e t y p e T o r t o n i a n . 
W i t h t h i s e x t e n d e d A n d a l u s i a n , a n o v e r l a p w i t h 
t h e t y p e T o r t o n i a n e x i s t s ( s e e a l s o C h a p t e r 40) .» 
E n e l m e n c i o n a d o Chapter 4 0 , M. B . C I T A 
( 1 9 7 3 a , p p . 1 0 6 0 - 1 0 6 1 ) a m p l í a s u s a s e v e r a c i o -
n e s , a f i r m a n d o : 
« A c c o r d i n g t o o u r M e d i t e r r a n e a n e v i d e n c e , 
C e r a t h o l i t u s t r i c o r n i c u l a t u s Z o n e i s n e i t h e r en-
t i r e l y M i o c e n e . . . ñ o r d o e s i t s t r a d d l e t h e M i o -
c e n e / P l i o c e n e b o u n d a r y . . . I n f a c t , o u r e v i d e n -
c e s h o w s i t t o b e e n t i r e l y P l i o c e n e - a n o b s e r v a -
t i o n i n a g r e e m e n t w i t h M a r t i n i ' s i d e n t i f y i n g i t 
i n t h e T r u b i m a r l s o f B u o n f o r n e l l o , S i c i l y . . . 
B u k r y a g r e e s t h a t t h e C e r a t o l i t h u s t r i c o r n i c u -
l a t u s Z o n e i s P l i o c e n e i n a g e . . . » 
N o e s t a m o s d e a c u e r d o c o n l a s c o n c l u s i o -
n e s d e C I T A , p o r q u e M A R T I N I , 1 9 7 1 ( R o m a 
1 9 7 0 ) , d i c e s o l a m e n t e h a b e r r e c o n o c i d o l a Z o n a 
N N . 12 (de Ceratolithus tricorniculatus) e n 
B u o n f o r n e l l o , p e r o n o a f i r m a e n a b s o l u t o q u e 
l a z o n a s e a e x c l u s i v a d e l P l i o c e n o , s i n o t o d o 
l o c o n t r a r i o , p o r q u e p o n e s u Z o n a N N . 12 total-
mente e n e l M i o c e n o s u p e r i o r ( t a b l a s 3 , 4 , 6 ) . 
M á s t a r d e ( 1 9 7 4 , L y o n 1 9 7 1 ) M A R T I N I p o n e l a 
Z o n a N N . 1 2 a caballo e n t r e M i o c e n o s u p e r i o r 
y P l i o c e n o ( f ig . 4 , p. 4 2 5 ) , p r o b a b l e m e n t e t e -
n i e n d o e n c u e n t a e l d a t o a n t e r i o r , p e r o n u n c a 
s ó l o e n e l P l i o c e n o . 
S e g ú n c u a n t o s e d e s p r e n d e d e l t r a b a j o d e 
B U K R Y ( 1 9 7 3 ) , c i t a d o p o r C I T A , e s t e a u t o r d i -
v i d e l a Z o n a d e C. tricorniculatus e n d o s s u b -
z o n a s : S u b z o n a d e Ceratolithus amplificus y 
S u b z o n a d e Triquetrorhabdulus rugosus. L a 
p r i m e r a , c o n s i d e r a d a a n t e r i o r m e n t e m i o c e n i c a , 
l a s i t ú a a h o r a e n e l P l i o c e n o , p e r o c o n s i d e r a 
t o d a v í a m i o c e n i c a l a p a r t e i n f e r i o r d e l a Z o n a 
d e Ceratolithus tricorniculatus, c o m o p u e d e 
v e r s e e n s u s t a b l a s 1 y 2 , d o n d e p o n e e l l í m i t e 
M i o c e n o - P l i o c e n o e n l a Z o n a d e Ceratolithus 
tricorniculatus. 
A d e m á s , B U K R Y ( 1 9 7 3 , p . 8 1 7 ) o b s e r v a q u e : 
itln the absence of subzonal indicators for the 
C. tricorniculatus Zone, such as C. amplificus 
or T. rugosus, this designation results in the 
placement of the Miocene-Pliocene boundary 
within the C tricorniculatus Zone.» 
E n e l e s t r a t o t i p o d e l A n d a l u c i e n s e , M A R T I N I , 
( 1 9 7 4 ) n o e n c o n t r ó Ceratolithus amplificus (ni 
t a m p o c o lo e n c o n t r a r o n p o s t e r i o r m e n t e B E R G -
G R E N y B I L A L U L H A Q , 1 9 7 5 ) , y n o e x i s t e , p o r 
c o n s i g u i e n t e , n i n g ú n m o t i v o p a r a a t r i b u i r a l 
P l i o c e n o l a c a l i z a t o s c a . M A R T I N I e n c o n t r ó e n 
l a s e c c i ó n d e C a r m o n a s o l a m e n t e Ceratolithus 
tricorniculatus, q u e e s el « m a r k e r » d e l a z o n a 
h o m ó n i m a . E s t a e s p e c i e s e e n c u e n t r a t a m b i é n 
e n l a s d o s s u b z o n a s d e B U K R Y y , s e g ú n e l m i s -
m o B U K R Y , t i e n e u n a d i s t r i b u c i ó n v e r t i c a l , q u e 
v a d e s d e e l M i o c e n o s u p e r i o r a l a p a r t e b a j a 
d e l P l i o c e n o i n f e r i o r . 
T a m b i é n R O T H y T H I E R S T E I N ( 1 9 7 2 ) o b s e r v a n 
q u e : «.The lowermost part of the Ceratolithus 
tricorniculatus Zone is probably still Late Mio-
cene in age. This is also indicated by the pre-
sence of the marker species in uppermost 
Tortonian deposits from the type área ( B U K R Y 
and B H A M L E T T E , 1 9 6 8 ) . » 
P o r c u a n t o c o n c i e r n e a t r a b a j o s p o s t e r i o r e s , 
y p a r a n o e x t e n d e r n o s d e m a s i a d o , r e c o r d a m o s 
I 
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s o l a m e n t e l a s c o n c l u s i o n e s d e B E R G G R E N y V A N 
C O U V E R I N G ( 1 9 7 4 ) e n s u d i s c u s i ó n s o b r e l a 
u t i l i z a c i ó n d e n a n o f ó s i l e s p a r a l a d e f i n i c i ó n 
d e l l í m i t e M i o c e n o - P l i o c e n o ( p p . 7 4 - 7 7 ) : cThe 
Miocene-Pliocene boundary lies within the 
stratigraphic range of Ceratolithus tricornicu-
latus (NN. 12) . . .» 
L a o t r a a f i r m a c i ó n d e C I T A d e q u e l a Z o n a 
d e Ceratolithus tricorniculatus s e e n c o n t r ó e n 
l o s t e s t i g o s d e l o s s o n d e o s m e d i t e r r á n e o s d e l 
D S D P e n i a b a s e d e l P l i o c e n o n o c o n s t i t u y e 
n i n g ú n a p o y o e n f a v o r d e l a t e s i s d e q u e d i c h a 
z o n a s e a e x c l u s i v a d e l P l i o c e n o , p o r q u e s u p r e -
s e n c i a e n e l P l i o c e n o n o e x c l u y e q u e p u e d a 
e s t a r p r e s e n t e t a m b i é n e n e l M i o c e n o s u p e r i o r 
s i s e h u b i e s e n c o r t a d o t e r r e n o s m a r i n o s d e 
e s t a e d a d . 
E n r e a l i d a d , l o s r e s u l t a d o s d e l o s s o n d e o s 
i n d i c a n q u e e x i s t e u n h i a t o i m p o r t a n t e e n t r e 
l o s d o s p i s o s , o q u e l o s d e p ó s i t o s d e l M i o c e n o 
t e r m i n a l r e s u l t a r o n e s t é r i l e s . 
A e s t e p r o p ó s i t o s o n m u y e l o c u e n t e s l a s p a -
l a b r a s d e N E S T E R O F F et al. ( 1 9 7 2 ) , e n u n a r -
t í c u l o d e l c u a l l a m i s m a C I T A e s c o a u t o r a (p . 
5 3 ) : vLa limite Miocéne-Pliocéne: Dans le 
trois site 125 , 1 3 2 et 1 3 4 oú elle a été carottée, 
la limite entre le Miocene et Pliocene est extré-
mement brutale... Le contad est toujours bru-
tal et érosif... En 1 3 4 et 1 2 5 une important 
lacune separe les deux formations.» (P . 5 8 ) : 
« D a n s toute la Méditerranée, aussi bien dans 
le Bassin oriental qu' occidental tous les de-
póts d'agé messinien forés correspondent á 
des series évaporitiques: mames dolomitiques 
interstratifiées avec des horizons de gypse, 
d'anhydrite et de halite.» 
B E R G G R E N ( 1 9 7 3 b ) a f i r m a q u e l a a u s e n c i a d e 
Ceratolithus tricorniculatus d e b a j o d e l t e c h o 
d e l a s e v a p o r i t a s m e s s i n i e n s e s e s d e b i d a , s e g ú n 
G A R T N E R , a l a a d v e r s i d a d d e l a s c o n d i c i o n e s 
a m b i e n t a l e s . 
T a m b i é n e n e l ú n i c o c a s o a p a r e n t e m e n t e 
f a v o r a b l e d e l s o n d e o 1 3 2 ( R Y A N et al., 1 9 7 3 ) , 
d o n d e s e r e c o n o c i ó l a Z o n a N N . 12 (Ceratoli-
thus tricorniculatus) a t r i b u i d a a l P l i o c e n o , 
e n c i m a d e l a Z o n a N N . 11 (Discoaster quin-
queramus) a t r i b u i d a a l M i o c e n o s u p e r i o r , s e 
h i z o l a s i g u i e n t e s a l v e d a d ( p . 4 1 9 ) : «...it is 
possible that some depositional hiatus is re-
presented by the sharp discordant facies con-
tad and that... part of Zone NN. 1 2 might be 
missing...» Y e n l a e x p l i c a c i ó n d e l a f i g u r a 9 , 
p . 4 2 4 , s e d i c e : ((Note the evidence of erosión 
and winnowing in the cross-bedded sands and 
silts at the contad, itself.» 
P o r c u a n t o c o n c i e r n e a l a Z o n a d e Discoas-
ter calcaris ( N N . 1 0 ) , p r e s e n t e e n el T o r t o n i e n -
s e t i p o y r e c o n o c i d a p o r M A R T I N I , 1 9 7 1 ( 1 9 7 4 ) 
e n l a p a r t e m á s b a j a d e l e s t r a t o t i p o d e l A n d a -
l u c i e n s e , s e r í a u n a e v i d e n c i a , s e g ú n M. B . C I T A , 
d e u n s o l a p a m i e n t o e n t r e l a p a r t e s u p e r i o r d e l 
T o r t o n i e n s e y l a i n f e r i o r d e l A n d a l u c i e n s e . 
E n n u e s t r a o p i n i ó n , n o c o n s t i t u i r í a u n f a c -
t o r n e g a t i v o e l h e c h o d e q u e e x i s t i e r a t a l s u -
p e r p o s i c i ó n . A l c o n t r a r i o , e s t o n o s p e r m i t i r í a 
u n a c o r r e l a c i ó n s u m a m e n t e d e s e a b l e , v i s t a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s e n l a s c u a l e s s e d e b a t e l a 
c u e s t i ó n d e l l í m i t e T o r t o n i e n s e - M e s s i n i e n s e . 
S i n i r m á s l e j o s , r e c o r d a m o s l a s p a l a b r a s d e 
C I T A y B L O W ( 1 9 6 9 ) : « . . . It appears artificial 
and unscientific, for instance, to put a precise 
and definite boundary between the base of 
the neostratotype Messinian and the top of 
the stratotype Tortonian...» 
S i n e m b a r g o , e s t u d i o s m á s r e c i e n t e s d e 
B E R G G R E N y B I L A L U L H A Q ( 1 9 7 5 ) h a n r e c o n o -
c i d o q u e l a a p a r i c i ó n d e Discoaster quinque-
ramus t i e n e l u g a r m á s a b a j o d e l n i v e l e n q u e 
M A R T I N I e n c o n t r ó e s t a e s p e c i e y q u e p o r c o n -
s i g u i e n t e e n el e s t r a t o t i p o d e l A n d a l u c i e n s e 
n o e s t á p r e s e n t e l a Z o n a N N . 1 0 d e Discoaster 
calcaris: «... Our analysis of the calcareous 
nannoplankton flora indicates that the NN. 
10-NN. 1 1 boundary coincides with the base 
of the stratotype Andalusian...i) 
N o e x i s t e , p u e s , n i n g ú n «overlap» e n t r e T o r -
t o n i e n s e y A n d a l u c i e n s e , p o r c u a n t o a t a ñ e a 
l a Z o n a d e D. calcaris. 
D e o t r o l a d o , M A R T I N I ( 1 9 7 5 ) h a r e c o n o c i d o 
h a c e p o c o l a p r e s e n c i a d e l a Z o n a N N . 1 1 (Dis-
coaster quinqueramus) e n l a p a r t e s u p e r i o r 
d e l e s t r a t o t i p o d e l T o r t o n i e n s e , d e b i d o a l h a -
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l l a z g o d e l « m a r k e r » d e z o n a e n e s t e t r a m o . 
Asi q u e r e s u l t a r í a u n a c o i n c i d e n c i a e n t r e T o r -
t o n i e n s e y A n d a l u c i e n s e p o r lo q u e r e s p e c t a 
a l a b a s e d e l a Z o n a d e D. quinqueramus. 
E s t a s i n c e r t i d u m b r e s e n el r e c o n o c i m i e n t o 
de z o n a s f u n d a d a s e n l a a p a r i c i ó n o d e s a p a -
r i c i ó n d e u n a s o l a e s p e c i e y l a c o n s i g u i e n t e 
f l e x i b i l i d a d e n a l c o l o c a c i ó n d e l o s l í m i t e s 
d e m u e s t r a n u n a v e z m á s q u e t o d a v í a s o n n e -
c e s a r i o s m u c h o s e s t u d i o s a n t e s d e t o m a r u n a 
p o s i c i ó n d e f i n i t i v a . 
C A R A C T E R E S A T L Á N T I C O S 
Y M E D I T E R R Á N E O S 
M. B . C I T A e s c r i b e (p. 1 3 6 2 ) : 
« B i z o n a n d B i z o n ( in B i z o n , B i z o n y M o n t e -
nat ! 9 7 1 ) p o i n t o u t s o m e « A t l a n t i c » f e a t u r e s 
observed in the íoraminiferal assemblages o í the 
G u a d a l q u i v i r b a s i n , i n c l u d i n g : 
1) O c c u r r e n c e i n t h e t e r m i n a l M i o c e n e o f 
C a r m o n a o f G l o b o q u a d r i n a a l t i s p i r a i n a b u n -
d a n c e , T h í s s p e c i e s i s n e v e r r e c o r d e d i n s e d i -
m e n t s o f t h i s a g e i n t h e M e d i t e r r a n e a n , t h o u g h 
it i s r e c o r d e d i n t h e L o w e r P l i o c e n e t h e r e ; 
2) P e r s i s t e n c e o f f o r r o s o f t h e G l o b o r o t a l i a 
m e n a r d i i g r o u p i n t h e P l i o c e n e , u n l i k e i n t h e 
M e d i t e r r a n e a n ; 
3) A b s e n c e , i n t h e t e r m i n a l M i o c e n e o f A n d a -
l u s i a , o f u m b i l i c o - c o n v e x , c o n í c a l G l o b o r o t a l i a 
a s G. m e d i t e r r á n e a , G. c o n o m i o z e a , e t c . , w h i c h 
a p p e a r t o b e l i m i t e d t o t h e l a t e M i o c e n e o f t h e 
M e d i t e r r a n e a n . » 
A c o n t i n u a c i ó n , c o n s i d e r a m o s p o r s e p a r a d o 
lo s t r e s p u n t o s . 
1 ) L A C U E S T I Ó N D E G L O B O Q U A D R I N A A L T I S P I R A 
L a a f i r m a c i ó n d e B I Z O N G., B I Z O N J. J. y 
M O N T E N A T ( 1 9 7 2 ) , s o b r e l a c u a l s e f u n d a e l p r i -
m e r p u n t o d e C I T A p a r a d e m o s t r a r el c a r á c t e r 
a t l á n t i c o d e l A n d a l u c i e n s e , e s c o n t r a d i c t o r i a 
d e s d e el p r i n c i p i o , p o r q u e m i e n t r a s d i c e n (p. 
8 5 6 ) : «présence dans le Miocene terminal de 
Carmona d'abondants Globoquadrina altispira 
qui disparaissent presque totalement en Mé-
diterranée (Gréce, Italie), au Serravallien, et 
ne refont qu'une timide incursión au Pliocene 
inferieur»..., a l m i s m o t i e m p o , e n s u c u a d r o 
d e « R e p a r t i t i o n d e s f o r a m i n i f é r e s p l a n c t o n i -
q u e s d a n s l e b a s s i n m é d i t e r r a n e e n » , B I Z O N G . 
y B I Z O N J . J . ( 1 9 7 2 ) i n d i c a n l a p r e s e n c i a d e 
Globoquadrina altispira e n e l T o r t o n i e n s e y e n 
el M e s s i n i e n s e . P o s t e r i o r m e n t e , B I Z O N et al. 
( 1 9 7 4 ) c i t a n G. altispira e n el M i o c e n o s u p e -
r i o r d e T u r q u í a , y B A R O Z y B I Z O N ( 1 9 7 4 ) e n el 
T o r t o n i e n s e y « M e s s i n i e n s e ) ) d e l a i s l a d e C h i -
p r e , o b s e r v a n d o t e x t u a l m e n t e (p. 3 1 4 ) : « L a 
présence de G. altispira dans cette derniére 
zone du Miocene méditerranéen semble par-
ticuliére á la Méditerranée oriéntale.» 
N o s e n c o n t r a r í a m o s a s í f r e n t e a l a p a r a -
d o j a d e u n a e s p e c i e a t l á n t i c a q u e e n t r a e n 
e l M e d i t e r r á n e o y , s i n d e j a r r a s t r o d e s u p r e -
s e n c i a e n l a p a r t e o c c i d e n t a l y c e n t r a l , c r u z a 
e l c a n a l d e S i c i l i a y s e d i r i g e r á p i d a m e n t e 
h a c i a e l m a r d e L e v a n t e , e n l a e x t r e m i d a d 
o r i e n t a l d e l M e d i t e r r á n e o , d o n d e t e r m i n a s u 
c a r r e r a . 
L a v e r d a d e s q u e G . altispira n o s e e x t i n g u e 
e n e l S e r r a v a l i e n s e , c o m o a f i r m a n B I Z O N , B I -
Z O N y M O N T E N A T ( 1 9 7 2 ) , c o n l a s c o n t r a d i c c i o -
n e s m e n c i o n a d a s , s i n o q u e c o n t i n ú a v i v i e n d o 
e n e l T o r t o n i e n s e y e n e l M i o c e n o t e r m i n a l e n 
t o d o e l M e d i t e r r á n e o , a u n q u e c o n c i e r t a s d i -
f i c u l t a d e s . O b v i a m e n t e e s d i f í c i l e n c o n t r a r l a 
e n e l M i o c e n o t e r m i n a l , d e b i d o a l a s d e s f a v o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s d e l a f a c i e s 
e v a p o r í t i c a m e s s i n i e n s e , p e r o s u presencia 
post-serravaliense e s t á a m p l i a m e n t e d o c u m e n -
t a d a . P a r a n o e x t e n d e r s e d e m a s i a d o , i n d i c a -
m o s c o m o e j e m p l o s o l a m e n t e l o s s i g u i e n t e s 
t r a b a j o s ( 5 ) : 
( 5 ) A las c i tas de G. altispira a ñ a d i m o s t a m b i é n las de la subespec ie G. altis-
pira globosa, p u e s t o q u e las dos f o r m a s no pa recen t e n e r u n d i s t in to va lo r c rono-
es l r a t ig rá f i eo y deb ido a q u e var ios espec ia l i s tas no o p i n a n q u e la subespec ie 
globosa pueda s e p a r a r s e (p . e., PARKHR, 1973; ZACHARLASSE, 1 9 7 5 ) , 
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PERCONIG (1954), en el To r ton i ense de Sicilia. 
ATLAS ACÍP MLNERARTA (1957), en el T o r t o n i e n s e (Ta-
bla X L V I I I ) . 
CITA, PREMOLI SILVA, R O S S I (1965), en el c s t r a t o t i p o 
del To r ton i ense (niveles 1-34). 
VLZZANI (1966), en el To r ton i ense de I ta l ia mer id iona l , 
j u n t o con Globorotalia menardii miocenica. 
CATI, BORSETTI (19671, en el To r ton i ense de I ta l ia cen-
t ro-or ien ta l . 
C I C H A , ZAPEETALOVA, CTYROKA (1967), en el Tor tonien-
se de la P a r a t e t h y s cen t r a l . 
CINELLI, TEDF.SCHI (1967), en el To r ton i ense de I tal ia 
s ep t en t r iona l (Cenozona de Globorotalia menardii), 
DONDI, PAPETTI, CINELLI (1967), en el To r ton i ense (Zona 
d e Globorotalia menardii) de I ta l ia s e p t e n t r i o n a l . 
BERGGREN (1969), en el T o r t o n i e n s e de Libia. 
P F C O R r N í , PDMESANO C H E R C M I (1969), e n el Mioceno 
super ior , Zona de Globorotalia miocenica, de Cár-
d e n a (Tab la IV). 
CITA , Br.ow (1969), en el e s t r a t o t i p o del Tor ton iense , 
m u e s t r a s By. 261, 265, 267, 268. 
MARTÍNEZ (1969), en el Mioceno s u p e r i o r (Andalucien-
se) de la región de Murc ia , cos ta m e d i t e r r á n e a es-
paño la . 
BORSETTI, CATI, COLALONGO, D'ONÜI-RIO, SARTONI, CAR-
I.ONI y SEEEI (1971), en el To r ton i ense y Mess in iense 
de va r i a s secciones e s t r a t i g r a f í a s de I ta l ia . 
MAZZOLA (1971), en el To r ton i ense y Mess in iense de 
Argelia. 
CAT41.ANO, SPROVIERI (1971), en el To r ton i ense a l to de 
la sección de Fa l cona ra (Sicil ia), 
CARLONI, SEEEI (1971), en el To r ton i ense y Mess in iense 
de Sicilia. 
T o d o s l o s t r a b a j o s i n d i c a d o s s o n anteriores 
a l a s a f i r m a c i o n e s d e B I Z O N , B I Z O N y M O N T E -
N A T ( 1 9 7 2 ) y n o c o m p r e n d e m o s e l m o t i v o p o r 
e l c u a l l o s h a y a n i g n o r a d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , G. altispira ha s ido e n c o n t r a d a , en-
t re o t ro s , por C H E R C H T (1974) en el Mioceno s u p e r i o r 
(Zonas de Globorotalia menardii y de G. túmida pie-
siotumida) de la isla de Cerdeña ; GUARDA, MAGNE, 
MOYES (1974), en la p a r t e a l ta del Mioceno («Messi-
niense») de Argelia occ iden ta l ; PISHVANOVA (1974), en 
el «Tor ton iense inferior» de Ukran ia ; ZACIIARIASSE 
(1974), en el To r ton i ense y «Messiniense» de Cre ta ; por 
BROLSMA (1975a, 1975b), en el Messiniense de las sec-
ciones de Capo Rosse l lo y de Erac l ea Minoa (Sici l ia); 
por GIANNELLI, SAEVATORINI (1975), en la asociac ión de 
Globorotalia conomiozea ( = Z o n a N. I7 = «Messinien-
se») del a rch ip ié lago m a l t e s , y p o r HISPANOIL ( inédi to) 
e n los sondeos pe t ro l í f e ros del golfo d e Valencia , des-
de el Mioceno infer ior has ta el Pl ioceno. 
D ' O N O F R I O , GIANNELLI, IACCARINO et al . ( 1 9 7 5 ) indican 
Globoquadrina gr . altispira en el To r ton i ense y Mes-
s in iense ( s u b z o n a s d e Globigerirtoides obliquus extre-
¡mis, Globorotalia sulerae y Globorotalia mediterrá-
nea) de va r i a s loca l idades de I ta l ia . 
C o n e s t o , c r e e m o s s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s -
t r a d a l a p r e s e n c i a d e Globoquadrina altispira 
y globosa e n e l M i o c e n o s u p e r i o r d e t o d a e l 
á r e a m e d i t e r r á n e a , d e s d e l a c o s t a o r i e n t a l e s -
p a ñ o l a a A r g e l i a , L i b i a , C e r d e ñ a , I t a l i a s e p -
t e n t r i o n a l , c e n t r a l y m e r i d i o n a l , S i c i l i a , a r -
c h i p i é l a g o d e M a l t a , C r e t a , C h i p r e , T u r q u í a , 
y t a m b i é n e n a l g u n o s s e c t o r e s d e l P a r a t e t i s . 
L a a s e v e r a c i ó n d e C I T A y B I Z O N , B I Z O N , M O N -
T E N A T s o b r e l a « a t l a n t i c i d a d » d e Globoquadri-
na altispira d u r a n t e el M i o c e n o s u p e r i o r n o 
t e n d r í a , p o r c o n s i g u i e n t e , n i n g ú n v a l o r . 
2) L A C U E S T I Ó N D E G L O B O R O T A L I A M E N A R D I I 
B I Z O N G . , B I Z O N J . J . y M O N T E N A T ( 1 9 7 2 ) , 
p a r a d e m o s t r a r q u e l a c u e n c a d e l G u a d a l q u i -
v i r p e r t e n e c e a u n N e ó g e n o d e t i p o a t l á n t i c o 
y n o m e d i t e r r á n e o , a l e g a n el a r g u m e n t o s i -
g u i e n t e (p . 8 5 6 ) : «.—persistance des formes du 
groupe G. menardii au Pliocene, alors qu'elles 
s'éteignent totalement p.n Mediterránea á la 
fin du Miocene terminal.» 
C I T A ( 1 9 7 3 b ) c o r r o b o r a e s t a a s e v e r a c i ó n , y 
e n o t r o t r a b a j o ( 1 9 7 3 a ) s u p o n e q u e (p. 1 0 6 4 ) ; 
«For an explanation of why certain species 
apparently never migrated back into the Me-
diterranean, we must suppose some kind of 
an ecológica! or physical barrier at Gibraltar.» 
A e s t o s p u n t o s s e p u e d e n h a c e r v a r i a s o b -
j e c i o n e s . 
E n p r i m e r l u g a r , n o c o r r e s p o n d e a l a r e a l i -
d a d d e l o s h e c h o s q u e Globorotalia menardii 
s e e n c u e n t r a e n el P l i o c e n o d e l a c o s t a a t l á n -
t i c a e s p a ñ o l a . 
El e r r o r d e B I Z O N , B I Z O N y M O N T E N A T , a s í 
c o m o d e V I G U I E R y M A G N É ( 1 9 7 0 - 1 9 7 4 ) , c o n s i s t e 
e n h a b e r c o n s i d e r a d o d e u n m o d o a x i o m á t i c o 
q u e Globorotalia margaritae e r a u n a e s p e c i e 
e x c l u s i v a m e n t e p l i o c e n i c a . 
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A l e n c o n t r a r s e j u n t a s Globorotalia menardii 
y Globorotalia margaritae e n el M i o c e n o t e r -
m i n a l d e A n d a l u c í a , l o s m e n c i o n a d o s a u t o r e s 
s e d e c l a r a n d e c i d i d a m e n t e e n f a v o r d e u n a 
e d a d p l i o c e n i c a , c o n l a e r r ó n e a c o n s e c u e n c i a 
d e q u e Globorotalia menardii p e r s i s t i r í a e n e l 
P l i o c e n o , a p e s a r d e q u e e s t á n p r e s e n t e s o t r a s 
n u m e r o s a s e s p e c i e s , p l a n c t ó n i c a s y b e n t ó n i c a s , 
e x c l u s i v a s d e l M i o c e n o s u p e r i o r , y f a l t a c u a l -
q u i e r e s p e c i e c a r a c t e r í s t i c a d e l P l i o c e n o , E s t e 
e r r o r h a s i d o r e p e t i d a m e n t e s e ñ a l a d o p o r M A R -
T Í N E Z , 1 9 6 9 ; P E R C O N I G , 1 9 7 1 a , 1 9 7 1 b , 1 9 7 1 c ; i n -
t e r v e n c i ó n d e P E R C O N I G , d u r a n t e e l C o l o q u i o 
d e L y o n e n l a c o m u n i c a c i ó n d e M A G N É y V i -
GLTEF ( 1 9 7 1 ) , p . 8 2 7 d e l a s a c t a s ; i n t e r v e n c i ó n 
d e C R E S C E N T I , G I A N N E L L I , M A R T Í N E Z , P E R C O N I G , 
S A L V A T O R I N I e n l a c o m u n i c a c i ó n d e B I Z O N , B I -
Z O N y M O N T E N A T ( 1 9 7 1 ) , p p . 5 8 7 - 5 8 8 ; p o r C R E S -
C E N T I , G I A N N E L L I , M A R T Í N E Z D Í A Z , S A L V A T O R I N I , 
1 9 7 3 ; P E R C O N I G , 1 9 7 3 ; P E R C O N I G y G R A N A D O S , 
1 9 7 3 a ; C o m i t é d e R e d a c c i ó n d e l a R E V I S T A E S -
P A Ñ O L A D E M I C R O P A L E O N T O L O G Í A , v o l . V I , n . 2 , 
1 9 7 4 , p . 3 2 8 ; y, m á s r e c i e n t e m e n t e , p o r Z A C H A -
R I A S S E , 1 9 7 5 , y B o s s i o et al., 1 9 7 6 . 
E n o t r o c a p í t u l o s e d i s c u t i r á m á s d e t a l l a d a -
m e n t e l a c u e s t i ó n . 
Q u e l o s n i v e l e s d e l a s e c c i ó n d e C a r m o n a , 
e s t r a t o t i p o d e l A n d a l u c i e n s e , q u e c o n t i e n e n 
Globorotalia margaritae, p e r t e n e c e n a l M i o c e -
n o s u p e r i o r l o d e m u e s t r a n t a m b i é n l o s e s t u -
d i o s d e l n a n n o p l a n c t o n c a l c á r e o r e a l i z a d o s p o r 
M A R T I N I ( 1 9 7 0 y 1 9 7 1 ) y p o r S C H M I D T ( 1 9 7 3 ) 
y l o s d e o s t r á c o d o s e f e c t u a d o s p o r S I S S I N G H 
( 1 9 7 2 ) . 
S e g ú n B I Z O N , B I Z O N y M O N T E N A T , G . marga-
ritae i n m i g r ó e n e l M e d i t e r r á n e o a l p r i n c i p i o 
d e l P l i o c e n o , « c u a n d o s e r e s t a b l e c i ó l a c o m u -
n i c a c i ó n e n t r e e s t a á r e a y el o c é a n o A t l á n t i c o » . 
A h o r a b i e n : a d m i t i e n d o e l c a c a r e a d o c a r á c -
t e r a t l á n t i c o d e l a c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r , 
s o s t e n i d o p o r l o s m i s m o s a u t o r e s , t a n t o G. 
margaritae c o m o G. menardii s e h a b r í a n d e -
b i d o e n c o n t r a r , al p r i n c i p i o d e l P l i o c e n o , f l o -
t a n d o j u n t a m e n t e e n l a s a g u a s d e l g o l f o d e 
C á d i z , c e r c a d e l a e n t r a d a d e l e s t r e c h o d e G i -
b r a l t a r . P e r o , c u a n d o el e s t r e c h o s e a b r e al 
t r á f i c o m a r í t i m o , s o l a m e n t e G. margaritae 
e n t r a e n el M e d i t e r r á n e o , m i e n t r a s G. menar-
dii s e q u e d a e n l a p u e r t a ( f ig . 1 ) . 
F r a n c a m e n t e , n o p o d e m o s i m a g i n a r n i n g ú n 
p r o c e s o q u e l o g r e l a s e p a r a c i ó n d e l a m e z c l a 
d e G. margaritae y d e G. menardii p r e s e n t e 
e n l a m a s a d e a g u a q u e , c a r g a d a d e a m b a s 
e s p e c i e s , s e v i e r t e e n el M e d i t e r r á n e o . T a m -
p o c o r e s u l t a f á c i l f i g u r a r s e l a « e s p e c i e d e b a -
r r e r a e c o l ó g i c a o f í s i c a » s u p u e s t a p o r C I T A 
( 1 9 7 3 a ) e n G i b r a l t a r . 
P a r e c e m á s l ó g i c o y s e n c i l l o s u p o n e r que 
G. menardii no estuviese presente, al princi-
pio del Plioceno, ni en la bahía de Cádiz ni en 
los alrededores de Gibraltar. 
A e s t e p r o p ó s i t o e s m u y s i n t o m á t i c o e l c u a -
d r o b i o e s t r a t i g r á f i c o d e l N e ó g e n o s u p e r i o r d e 
l a región atlántica d e M a r r u e c o s d e F E I N B E R G 
y L O R E N Z ( 1 9 7 0 ) , d o n d e r e s u l t a q u e G. menar-
dii y G. menardii miocenica s o n d o s e s p e c i e s 
e m i n e n t e m e n t e m i o c é n i c a s , i g u a l q u e e n e l 
M e d i t e r r á n e o , y ausentes en el Plioceno de la 
costa atlántica de Marruecos, igual que en el 
Mediterráneo. 
H a y q u e s u p o n e r q u e l a s f o r m a s d e l g r u p o 
menardii d e s a p a r e c e n , a f i n a l e s d e l M i o c e n o , 
p o r l o m e n o s e n t o d o e l s e c t o r a t l á n t i c o q u e 
e s t á e n f r e n t e d e l e x t r e m o n o r o c c i d e n t a l d e 
Á f r i c a y d e l a P e n í n s u l a I b é r i c a . 
E s t a s u p o s i c i ó n i r í a d e a c u e r d o t a m b i é n c o n 
l a s o b s e r v a c i o n e s d e H O T T I N G E R ( 1 9 6 6 ) s o b r e 
l a s a s o c i a c i o n e s d e í o r a m m í f e r o s p e l á g i c o s d e l 
M i o c e n o m e d i o . S e g ú n e s t e a u t o r , e l l í m i t e 
c l i m á t i c o i n d i c a d o p o r Globorotalia fohsi s e 
s i t u a r í a e n t r e C a s a b l a n c a y R í o d e O r o , a l S u r 
d e M a r r u e c o s , d o n d e e x i s t i r í a e l p a s o d e u n a 
p r o v i n c i a t e m p l a d o - c á l i d a ( m e d i t e r r á n e a ) a 
u n a p r o v i n c i a t r o p i c a l . 
L o s d a t o s d e l o s s o n d e o s J O I D E S d e l A t l á n -
t i c o ( C I T A , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 a ; B E C K M A N N , 1 9 7 2 ; H A -
Y E S , P I M M et a l , 1 9 7 2 ; L A U G H T O N , B E R G G R E N 
et al., 1 9 7 2 ; R Y A N , H s u et al., 1973) a p o r t a n 
p o c a l u z , p e r o , d e t o d a s m a n e r a s , s e p u e d e 
o b s e r v a r q u e m i e n t r a s c e r c a d e l a s i s l a s d e 
C a b o V e r d e G. menardii e s t á p r e s e n t e a l o 
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l a r g o d e t o d o e l P l i o c e n o , s e g ú n l a n o r m a d e 
l a s f a u n a s t r o p i c a l e s , m á s a l n o r t e s e e n c u e n -
t r a s o l a m e n t e e n l a b a s e d e l P l i o c e n o , y e n 
l a t i t u d e s m á s a l t a s ( l o c a l i d a d 119 , a l N O d e 
l a c o s t a d e G a l i c i a ) r e s u l t a a u s e n t e . 
E s s a b i d o q u e G. menardii e s u n a e s p e c i e 
cálida y q u e h a s i d o u t i l i z a d a p a r a u n a zo -
n a c i ó n d e l P l e i s t o c e n o , h a c i e n d o c o r r e s p o n d e r 
l o s p e r í o d o s d e s u a u s e n c i a c o n l a s c l á s i c a s 
g l a c i a c i o n e s d e l N o r t e d e E u r o p a . 
T a m b i é n e s c o r r i e n t e l a o p i n i ó n d e q u e a 
f i n a l e s d e l M i o c e n o h a y a t e n i d o l u g a r u n a i m -
p o r t a n t e g l a c i a c i ó n q u e o c a s i o n ó u n a d i s m i -
n u c i ó n d e l n i v e l d e l a s a g u a s d e l o s o c é a n o s . 
A l g u n o s a f i r m a n q u e a e s t e m o t i v o s e d e b e e l 
d e t e r i o r o d e l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
A t l á n t i c o y M e d i t e r r á n e o . ( P a r a m a y o r e s d e -
t a l l e s , v e r B E R G G R E N y V A N C O U V E R I N G , 1 9 7 4 . ) 
C o n i n d e p e n d e n c i a d e q u e h a y a o n o e x i s -
t i d o c o m u n i c a c i ó n e n t r e e l A t l á n t i c o y e l M e -
d i t e r r á n e o a f i n a l e s d e l M i o c e n o , e l e n f r i a -
m i e n t o m á s a c e n t u a d o d e c i e r t o s s e c t o r e s d e 
l a s a g u a s o c e á n i c a s ( c o m o e n e l c a s o d e l a s 
g l a c i a c i o n e s c u a t e r n a r i a s ) p o d r í a s e r l a c a u s a 
d e l a a u s e n c i a d e G. menardii e n el P l i o c e n o 
d e l a c o s t a a t l á n t i c a d e E s p a ñ a y d e M a r r u e -
c o s , a s í c o m o h a o c u r r i d o e n e l M e d i t e r r á n e o . 
E s t a h i p ó t e s i s i r í a d e a c u e r d o c o n l a s o b s e r -
v a c i o n e s a n t e r i o r e s y s e p o d r í a n i m a g i n a r v a -
r i o s m o d e l o s d e c i r c u l a c i ó n d e l a s c o r r i e n t e s 
o c e á n i c a s a lo l a r g o d e l a c o s t a e s p a ñ o l a y 
d e l N O d e Á f r i c a , c o n u n a s p e c t o m u y d i f e -
r e n t e d e l a c t u a l , c o n d i c i o n a d o s p o r l a a p a r i -
c i ó n d e l o s b a n c o s d e h i e l o (6 ) , 
3) L A C U E S T I Ó N D E G L O B O R O T A L I A M E D I T E R R Á -
N E A - G L O B O R O T A L I A C O N O M I O Z E A , E T C . 
C I T A ( 1 9 7 3 b ) , p a r a s u f r a g a r e l c a r á c t e r a t l á n -
t i c o d e l A n d a l u c i e n s e , d i c e q u e , s e g ú n B I Z O N , 
B I Z O N y M O N T E N A T , e n e l M i o c e n o t e r m i n a l d e 
A n d a l u c í a (7) f a l t a r í a n l a s G l o b o r o t a l i a s c ó n i -
c a s , u m b í l i c o - c o n v e x a , t i p o G. mediterránea, 
G. conomiozea, e t c . , c u y a p r e s e n c i a r e s u l t a r í a 
l i m i t a d a a l M i o c e n o s u p e r i o r d e l M e d i t e r r á n e o . 
N o s e x t r a ñ a m u c h o e s t a a f i r m a c i ó n p o r q u e 
G l o b o r o t a l i a s d e l g r u p o mediterranea-conomio-
zea f u e r o n c i t a d a s e n e l e s t r a t o t i p o d e l A n d a -
l u c i e n s e p o r P E R C O N I G ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 , 1 9 7 3 ) , C R E S -
C E N T I , G I A N N E L L I , M A R T Í N E Z D Í A Z , S A L V A T O R I N I 
( 1 9 7 1 , 1 9 7 3 : Globorotalia conomiozea - G. mio-
zea conoidea m u y a b u n d a n t e s , c o n c o n s i d e r a -
c i o n e s s o b r e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s « t a x a » 
y s u p o s i b l e e v o l u c i ó n d e G. miozea), P E R C O N I G 
y G R A N A D O S ( 1 9 7 3 a ) ; y e n e l á r e a t i p o d e l A n -
d a l u c i e n s e , e n e l M i o c e n o s u p e r i o r d e v a r i a s 
l o c a l i d a d e s clel b o r d e d e l a M e s e t a , p o r P E R -
C O N I G ( 1 9 7 1 a ) , e n A r c o s d e l a F r o n t e r a p o r 
P E R C O N I G y G R A N A D O S ( 1 9 7 3 b ) y e n V e j e r p o r 
M A R T Í N E Z D Í A Z ( 1 9 7 3 ) . 
E n A n d a l u c í a o c c i d e n t a l , Globorotalia cf, 
miocenica h a s i d o t a m b i é n m e n c i o n a d a p o r 
( 6 ) M i e n t r a s este t r a b a j o e s t a b a en c u r s o de i m p r e n t a r e c i b i m o s una publica-
ción de R. C I F E L U (Evolittion of ocean cütnate and the record of plankíoníc fvra-
minifera. N a t u r e , vol. 2 6 4 , n. 5 5 8 5 , pp . 4 3 1 - 4 3 2 , D e e e m b e r 1 9 7 6 ) , q u e co n f i rma nues-
t r a s a severac iones . Según e s t e a u t o r , la desapa r i c ión de l a s f o r m a s t rop ica le s (y en-
t re el las de Globorotalia menardii) en el M e d i t e r r á n e o n o fue un fenómeno reg iona l 
a is lado, s ino r e l ac ionado con u n r e t i r o genera l de las fo rmas t rop ica les de la p a r t e 
o r i en ta l del At lánt ico Nor te . A p r inc ip ios del Pl ioceno, el l ími te t rop ica l de es te 
sec tor del At lán t ico se r e t i r ó a u n a posic ión s i tuada al S u r de la e n t r a d a del Medi-
t e r r á n e o . P o r lo t a n t o , e l inicio del Pl ioceno t e n í a u n a s i tuac ión i n t e r m e d i a e n t r e 
las condic iones pa leoc l imát ícas del Mioceno y las ac tua le s , y con t o d a p r o b a b i l i d a d 
r e p r e s e n t a una fase cr í t ica en la evolución del c l ima y de la c i rcu lac ión de las 
a g u a s oceán icas . 
( 7 ) D e b e m o s c ree r q u e CITA y B I Z O N G., B I Z O N J . J. y MONTENAT, e n t i e n d e n «An-
daluc ía» con u n s ignif icado r e s t r i c t ivo y l i m i t a d o sólo a la p a r t e occ identa l (a t lán-
t ica) de e s t a región, po rque , en rea l idad , la región a n d a l u z a c o m p r e n d e toda la 
p a r t e mer id iona l de E s p a ñ a y se ex t iende has ta el M e d i t e r r á n e o , inc luyendo la 
p rov inc ia de Almería . 
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FIGURA 1 
I n t e r p r e t a c i ó n d e la « b a r r e r a f í s ica» d e G i b r a l t a r , q u e p e r m i t e l a e n t r a d a d e 
G. margaritae en el M e d i t e r r á n e o , a p r i n c i p i o s del P l i o c e n o , y d e s v í a G. me-
nardii h a c i a l a p l a y a de Cád i z . ( S e g ú n n u e s t r o c o m p a ñ e r o E . F . V . ) 
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M A G N É y V I G U I E R ( 1 9 7 0 ) , e n l a s s e c c i o n e s d e l 
M i o c e n o s u p e r i o r d e V i l l a n u e v a d e l a s M i n a s , 
c o n e s t a a c l a r a c i ó n (p. 1 2 9 ) : 
«Nous étendons ce groupe aux formes á ten-
dance plan convexe qui l'ont petit rapprocher 
des Globorotalia mediterránea et Gl, gr. cono-
miozea des auters.» 
L o s m i s m o s a u t o r e s c i t a n Globorotalia mio-
cenica ( T a b l e a u 1, p p . 2 0 4 - 2 0 5 ) e n l a s s e c c i o -
n e s d e C a r m o n a , G e r e n a - T u r r ú s - O l i v a r e s y R i v . 
C o r u m b e l - P a t e r n a - A z n a l c á z a r . 
E n 1 9 7 2 , V I G U I E R y M A G N É e n c u e n t r a n Glo-
borotalia miocenica e n l a s s e c c i o n e s d e A r c o s 
y d e B o r n o s y e s t a e s p e c i e l e s s i r v e p a r a a f i r -
m a r (p. 1 3 0 ) : «Le Néogéne post-nappe d'Arcos-
Bornos est d'áge Miocene terminal car il cor-
respond á la sous-biozone á Globorotalia mio-
cenica du domaine méditerranéen.» 
V I G U I E R ( 1 9 7 4 , t e s i s ) c o n f i r m a l a p r e s e n c i a 
e n s u « M i o c e n e s u p e r i e u r I I , s o u s - b i o z o n e a Gl. 
menardii miocenica s . l .» , d e e s t e g r u p o d e G l o -
b o r o t a l i a s p l a n o - c o n v e x a s , q u e a t r i b u y e i n d i -
f e r e n t e m e n t e a Globorotalia cf. conomiozea, 
Globorotalia g r . conomiozea, Globorotalia cf. 
mediterránea, Globorotalia g r e g e mediterrá-
nea, Globorotalia miocenica s .L, Globorotalia 
aff, cónica. L a s l o c a l i d a d e s c i t a d a s s o n : 
Gerena-Aznalcázar (Tab leau 5, pág. 53). 
Vil lanueva de las Minas (T. 8, p. 64). 
C a r m o n a (T. 9, p . 69). 
P a t e r n a del C a m p o ( T . 11, p . 78). 
Beas-Tr igueros (p . 87, fig. 26). 
Car taya-El R o m p i d o (T. i5 , p . 98). 
M a r e h e n a (T. 21, p. 129). 
El Coronil (T. 22, p . 136). 
Lebr i ja (T. 23, p . 152). 
Arcos de la F r o n t e r a - B o r n o s (T. 25, p . 166). 
Jerez-Sier ra de San Cr i s tóba l (T. 17, pp . 172, 173). 
«Arenas» de Je rez (T. 28, p . 175). 
Hue lva (p . 413, anexo I ) . 
C r e e m o s q u e , d e s p u é s d e t a n t a s c i t a s d e 
c o l e g a s f r a n c e s e s , B I Z O N , B I Z O N y M O N T E N A T 
n o d e b e r í a n t e n e r d u d a s s o b r e l a p r e s e n c i a d e 
Globorotalia « ex g r e g e » conomiozea t a m b i é n 
e n el M i o c e n o t e r m i n a l d e l s e c t o r atlántico d e 
A n d a l u c í a . 
R e c o r d a m o s q u e , a s i m i s m o , F E I N B E R G y L o -
R E N Z ( 1 9 7 0 ) e n c o n t r a r o n Globorotalia mioce-
nica e n e l M i o c e n o s u p e r i o r d e l a región atlán-
tica d e M a r r u e c o s . 
D e t o d o s m o d o s n o c o m p r e n d e m o s p o r q u é 
l a s f o r m a s p l a n o - c o n v e x a s d e Globorotalia d e -
b e r í a n s e r m e d i t e r r á n e a s y n o a t l á n t i c a s , o n o 
c o m u n e s a a m b a s a g u a s , c u a n d o , p o r e j e m -
p l o , Globorotalia conomiozea h a s i d o c r e a d a 
p o r K E N N E T (1966) e n e l M i o c e n o s u p e r i o r d e 
N u e v a Z e l a n d a , y Globorotalia miocenica p o r 
P A L M E R ( 1 9 4 5 ) e n J a m a i c a . S o n m u y a b u n d a n -
t e s l a s c i t a s d e Globorotalia conomiozea e n 
á r e a s e x t r a m e d i t e r r á n e a s , y n o s l i m i t a m o s a 
r e c o r d a r a B L O W ( 1 9 6 9 ) , B E R G G R E N y A M D U R E R 
( 1 9 7 3 ) , P A R K E R ( 1 9 7 3 ) . 
P a r a l l e g a r a l M e d i t e r r á n e o (o a l a i n v e r s a ) 
e s t a s f o r m a s h a n d e b i d o , e v i d e n t e m e n t e , c r u -
z a r e l p a s o o b l i g a d o d e l e s t r e c h o d e G i b r a l t a r 
(o d e l o s c a n a l e s n o r d - b é t i c o y s u r - r i f e ñ o ) , d e -
p o s i t á n d o s e , p o r c o n s i g u i e n t e , c o n t o d a t r a n -
q u i l i d a d , d u r a n t e e l A n d a l u c i e n s e , t a m b i é n e n 
e l g o l f o d e C á d i z y e n l a c o s t a a t l á n t i c a d e 
M a r r u e c o s . 
E n c o n c l u s i ó n , h a y q u e r e c o n s i d e r a r el v a -
lor d e l a t e s i s d e C I T A ( 1 9 7 3 b ) f u n d a d a e n l a 
a n t e r i o r a f i r m a c i ó n d e B I Z O N G., B I Z O N J . J . y 
M O N T E N A T ( 1 9 7 2 ) . 
E L M I O C E N O S U P E R I O R D E LA C O S T A 
M E D I T E R R Á N E A E S P A Ñ O L A Y L O S 
M O D E L O S D E F O R M A C I Ó N D E L A S 
E V A P O R I T A S 
C I T A ( 1 9 7 3 b , p . 1 3 6 3 ) o b s e r v a : 
« T h e o c c u r r e n c e o f A n d a l u s i a n o u t c r o p s i n 
t h e á r e a o f s o u t h e r n S p a i n f a c i n g t h e M e d i -
t e r r a n e a n ( p r o v . M u r c i a a n d A l i c a n t e ) a p p e a r s 
q u e s t i o n a b l e . I n l i g h t o f t h e d e s i c c a t i o n m o d e l 
f o r t h e o r i g i n o f t h e l a t e M i o c e n e ( M e s s i n i a n ) 
e v a p o r i t e s ( s e e C h a p t e r 4 3 , t h i s v o l u m e ) , it i s 
d i f f i c u l t t o a d m i t i n s o u t h e r n S p a i n , f a c i n g t h e 
M e d i t e r r a n e a n , c o n t i n u o u s m a r i n e d e p o s i t i o n , 
u n i n t e r r u p t e d f r o m t h e T o r t o n i a n t o t h e Ta-
b l a n i a n . » 
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E l m o d e l o d e d e s e c a c i ó n d e f e n d i d o p o r C I T A 
es u n o d e t a n t o s m o d e l o s d e i n t e r p r e t a c i ó n d e 
la f o r m a c i ó n d e l a s e v a p o r i t a s m e d i t e r r á n e a s , 
q u e , c o m o s e d e m o s t r ó d u r a n t e el « m e e t i n g » 
d e U t r e c h t ( 1 9 7 3 ) , n o d e j a n d e s e r m e r a s e n u n -
c i a c i o n e s h i p o t é t i c a s . 
B L I U - D U V A L et al. ( 1 9 7 4 ) r e c u e r d a n l a s s i -
g u i e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l a s c u e n c a s e v a -
p o r í t i c a s d e l M e d i t e r r á n e o : 
— d e p o s i c i ó n e n a g u a s p r o f u n d a s ( S C H M A I . Z , 
1 9 6 9 ) ; 
— d e p o s i c i ó n e n a g u a s s o m e r a s ( O G N I B E N , 
1 9 6 7 ) ; 
— p r e c i p i t a c i ó n p o r d e s e c a c i ó n d e u n a c u e n -
c a m e d i t e r r á n e a p r o f u n d a ( H s ü , 1 9 7 2 ; 
R Y A N et al., 1 9 7 3 ) . 
L E E N I I A R D T ( 1 9 7 3 ) s e m u e s t r a d e c i d i d a m e n -
t e p a r t i d a r i o d e u n m o d e l o d e s u b s i d e n c i a g r a -
d u a l d e l M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l d u r a n t e e l 
N e ó g e n o . 
M U L D E R ( 1 9 7 3 ) o p i n a q u e , c o m o r e s u l t a d o 
d e l a r e g r e s i ó n d e l M i o c e n o s u p e r i o r , e m e r -
g i e r o n a m p l i a s á r e a s d e l b l o q u e b a l e a r , p a r t e 
c e n t r a l d e l M a r d e A l b o r á n , C ó r c e g a y n o r t e 
d e C e r d e ñ a . E s t o a c e n t u ó l a s u b d i v i s i ó n d e l 
á r e a d e d e p o s i c i ó n d e l M i o c e n o e n v a r i a s p e -
q u e ñ a s c u e n c a s s e p a r a d a s . 
S E L L I ( 1 9 7 3 ) i m a g i n a u n m o d e l o o c e á n i c o , 
s e g ú n e l c u a l el M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l h a -
b r í a e s t a d o e n c o m u n i c a c i ó n c o n t i n u a c o n e l 
A t l á n t i c o . 
S O N N E N F E L U ( 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) p r o p o n e u n m o d e l o 
d e g é n e s i s d e e v a p o r i t a s f u n d a d o e n u n a i n s u -
f i c i e n t e c i r c u l a c i ó n d e l a s a g u a s . 
C á l c u l o s s i m p l e s h e c h o s s u p o n i e n d o c o n d i -
c i o n e s c l i m á t i c a s s e m e j a n t e s a l a s a c t u a l e s d a -
r í a n e n s ó l o 6 - 1 0 . 0 0 0 a ñ o s l o s d e p ó s i t o s d e s a l 
d e l M e d i t e r r á n e o , s i n n e c e s i d a d d e d e s e c a c i ó n 
( s i m p l e m e n t e s a t u r a c i ó n ) . E l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l r é g i m e n m a r i n o d e l P l i o c e n o m e d i o (o t a l 
v e z i n f e r i o r ) s e h a r í a d e u n a f o r m a p o s i b l e -
m e n t e b r u s c a e n l a s á r e a s c o s t e r a s ( d i s c o r d a n -
c i a e r o s i v a s í s m i c a ) y p r á c t i c a m e n t e i n s e n s i b l e 
e n e l M e d i t e r r á n e o p r o f u n d o . ( D a t o s i n é d i t o s 
d e c o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . ) 
B R O L S M A ( 1 9 7 5 ) n o e s t á d e a c u e r d o c o n el 
s ú b i t o y c a t a s t r ó f i c o a u m e n t o d e p r o f u n d i d a d 
d e l a s a g u a s a p r i n c i p i o s d e l P l i c c e n o , s o s t e -
n i d o p o r C I T A , y a f i r m a q u e , s e g ú n l o s e s t u -
d i o s m i c r o p a l e o n t o l ó g i c o s y s e d i m e n t o l ó g i c o s 
r e a l i z a d o s e n S i c i l i a , l a t r a n s g r e s i ó n m a r i n a 
e s t a r í a l i g a d a a u n m e c a n i s m o d e s u b i d a g r a -
d u a l d e l n i v e l d e l m a r y o d é b i l s u b s i d e n c i a 
d e l f o n d o . 
M O N T E N A T ( 1 9 7 3 b ) o b s e r v a q u e e l m a r d e l 
M i c c e n o t e r m i n a l , e n el d o m i n i o b é t i c o , c o n -
s e r v a t o d o s l o s c a r a c t e r e s d e u n m e d i o f r a n -
c a m e n t e a b i e r t o y d e s a l i n i d a d n o r m a l . E n 
a l g u n a s c u e n c a s , c o m o e n l a d e V e r a , e s t e r é -
g i m e n m a r i n o p u e d e c o n t i n u a r h a s t a el f i n a l 
d e l M i o c e n o , s i n n i n g ú n h o r i z o n t e y e s í f e r o , l o 
q u e i m p l i c a l a p e r s i s t e n c i a d e c o m u n i c a c i o n e s 
c o n e l d o m i n i o a t l á n t i c o . 
P o r n u e s t r o s e s t u d i o s ( e n p a r t e i n é d i t o s ) , h e -
m o s p e d i d o v e r q u e l a s s u c e s i o n e s d e l M i o c e n o 
t e r m i n a l d e l a c u e n c a d e V e r a p u e d e n c o m -
p a r a r s e p o r c o m p l e t o , e n s u c o n t e n i d o m i c r o -
f a u n í s t i c o , c o n l a s d e l A n d a l u c i e n s e d e l e s t r a -
t o t i p o d e C a r m o n a , c o m o y a h a b í a e n t r e v i s t o 
V Ó L K ( 1 9 6 7 ) . 
S e g ú n M O N T E N A T ( 1 9 7 3 , 1 9 7 3 b ) y B I Z O N , B I -
Z O N , M O N T E N A T ( 1 9 7 2 ) , e x i s t i r í a , e n c i e r t o s s e c -
t o r e s d e l a c o s t a m e d i t e r r á n e a e s p a ñ o l a , u n a 
s e d i m e n t a c i ó n c o n t i n u a e n t r e e l M i o c e n o y 
P l i o c e n o . N o h e m o s p o d i d o c o n f i r m a r e s t a i d e a , 
y a q u e t o d o s l o s e s t u d i o s m i c r o p a l e o n t o l ó g i -
c o s r e a l i z a d o s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s H o j a s 
g e o l ó g i c a s 1 : 5 0 . 0 0 0 d e l p r o y e c t o M A G N A , q u e 
c u b r e n u n a g r a n e x t e n s i ó n d e l a c o s t a l e v a n -
t i n a , h a n d e m o s t r a d o q u e f a l t a u n a p a r t e d e l 
P l i o c e n o i n f e r i o r . S e g ú n l o s d a t o s d e c a m p o , 
e x i s t e t a m b i é n u n a m a r c a d a d i s c o r d a n c i a . D e 
t o d o s m o d o s , l a e x i s t e n c i a d e u n a l a g u n a e n -
t r e M i o c e n o y P l i o c e n o n o p u e d e c o n s i d e r a r s e 
c o m o u n a p r u e b a e n a p o y o d e l m o d e l o d e 
d e s e c a c i ó n d e l M e d i t e r r á n e o . M O N T E N A T ( 1 9 7 3 b ) 
a f i r m a q u e l a d i s c o n t i n u i d a d q u e p u e d e o b -
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s e r v a r s e e n t r e M i o c e n o y P l i o c e n o n o e s i m p u -
t a b l e a l a c r i s i s d e s a l i n i d a d , s i n o a l o s m o v i -
m i e n t o s q u e h a n a c o m p a ñ a d o l a e s t r u c t u r a 
d e l M e d i t e r r á n e o p l i o c é n i c o . 
E n e l S u m a r i o d e l P r o y e c t o D S D P - L e g X I I I 
s e d i o n o t i c i a d e l i n t e r é s d e s p e r t a d o p o r l a 
p r e s e n c i a , e n e l s o n d e o 1 2 1 d e l M a r d e A l b o -
r á n , d e u n a s u c e s i ó n m a r i n a d e l M i o c e n o s u -
p e r i o r {p. 2 ) : «It might also be worthwhile to 
note that the Upper Miocene section at Site 
121 in the Alboran Basin is marine, except for 
the presence of traces of selenita in some 
marls.» P E R C O N I G ( 1 9 7 3 ) o b s e r v ó q u e n o d e b e 
e x t r a ñ a r q u e e n l a c u e n c a d e A l b o r á n s e e n -
c u e n t r e u n M i o c e n o s u p e r i o r d e f a c i e s m a r i n a , 
p r o b a b l e m e n t e A n d a l u c i e n s e , s i s e t i e n e e n 
c u e n t a l a e x i s t e n c i a d e m a r g a s m a r i n a s d e l 
A n d a l u c i e n s e e n l a c o s t a m e d i t e r r á n e a e s p a -
ñ o l a , c o n e s p e s o r e s q u e p u e d e n p a s a r d e 6 0 0 
m e t r o s e n l a s r e g i o n e s d e M u r c i a y d e A l m e -
r í a , y l a p r e s e n c i a d e l o s c o n o c i d o s d e p ó s i t o s 
m a r i n o s d e l M i o c e n o t e r m i n a l d e M a r r u e c o s y 
d e A r g e l i a . E s t o c o n s t i t u y e u n a p r u e b a m á s d e 
l a i m p o r t a n c i a d e l a s e d i m e n t a c i ó n m a r i n a 
n o r m a l q u e o c u r r i ó a f i n a l e s d e l M i o c e n o e n 
l a p a r t e m á s o c c i d e n t a l d e c i e r t o s s e c t o r e s 
d e l T e t i s , m i e n t r a s , a l m i s m o t i e m p o , d e s p l a -
z á n d o s e h a c i a e l E s t e , p a r e c e a f i r m a r s e e l p r e -
d o m i n i o e v a p o r í t i c o . 
L a s e r i e a t r a v e s a d a p o r e l s o n d e o 1 2 1 d e l 
D S D P f u e i n i c i a l m e n t e e s t u d i a d a p o r C I T A ( e n 
R Y A N , H S U et al., 1 9 7 3 ) , q u e l a a t r i b u y ó e n 
p a r t e a l P l i o c e n o y e n p a r t e a l T o r t o n i e n s e , 
s u p o n i e n d o u n a i m p o r t a n t e l a g u n a e n t r e l o s 
t e s t i g o s 1 6 y 1 7 , q u e , a l f a l t a r l a s e v a p o r i t a s , 
h a b r í a a b a r c a d o t o d o e l M e s s i n i e n s e y u n a p a r -
t e d e l P l i o c e n o i n f e r i o r . 
U n a r e v i s i ó n d e l a s m u e s t r a s i n d u j o a W E Z E L 
( 1 9 7 4 ) a m o d i f i c a r t a l e s c o n c l u s i o n e s , a f i r m a n -
d o q u e l a s m a r g a s a t r i b u i d a s p o r C I T A a l T o r -
t o n i e n s e e r a n e l e q u i v a l e n t e d e l a s e v a p o r i t a s 
m e s s i n i e n s e s . W E Z E L l o c a l i z ó l a l a g u n a e n t r e 
l o s t e s t i g o s 1 8 y 1 9 , c o n a u s e n c i a d e c a s i t o d o 
e l P l i o c e n o i n f e r i o r y q u i z á d e u n a p e q u e ñ a 
p a r t e d e l M i o c e n o t e r m i n a l . 
E n u n a r e v i s i ó n s u c e s i v a , M O N T E N A T y B I -
Z O N G. y J . J. ( 1 9 7 5 ) c o n f i r m a n l a s o b s e r v a -
c i o n e s d e W E Z E L d e q u e e l M i o c e n o a t r a v e s a d o 
p o r el s o n d e o p e r t e n e c e e n s u t o t a l i d a d a l 
M i o c e n o t e r m i n a l , t r a n s g r e s i v o s o b r e e l s u b s -
t r a t o . E s t o s d a t o s e s t á n d e a c u e r d o c o n l a s 
s u p o s i c i o n e s d e P E R C O N I G , m e n c i o n a d a s a n t e -
r i o r m e n t e . 
L a a u s e n c i a d e e v a p o r i t a s i n d u c e a M O N T E -
N A T y B I Z O N G. y J . J . a a f i r m a r q u e , p o r lo 
m e n o s e n e l M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l , e x i s t i ó 
u n r é g i m e n m a r i n o n o r m a l h a s t a e l f i n a l d e l 
M i o c e n o , l o q u e d e s m i e n t e l a h i p ó t e s i s d e 
d e s e c a c i ó n d e l a c u e n c a m e d i t e r r á n e a d u r a n t e 
el e p i s o d i o e v a p o r í t i c o m e s s i n i e n s e . 
E n d e f i n i t i v a , p o r lo q u e s e r e f i e r e a l o s d e -
p ó s i t o s d e l N e ó g e n o d e l s u r e s t e d e E s p a ñ a , n o 
s e p u e d e a c e p t a r l a p r e s u n c i ó n d e C I T A , q u e 
p a r a s u s t e n t a r u n a t e o r í a m u y d i s c u t i b l e i n -
t e n t a n e g a r l a r e a l i d a d d e h e c h o s d e m o s -
t r a b l e s . 
E L A N D A L U C I E N S E S U P E R I O R Y LA 
C U E S T I Ó N D E G L O B O R O T A L I A 
M A R G A R I T A E 
M . B . C I T A ( 1 9 7 3 b ) a f i r m a e n l a p. 1 3 6 3 : 
« T h e a b o v e d i s c u s s i o n i n d i c a t e s t h a t t h e t i m e 
r e p r e s e n t e d b y t h e t y p e A n d a l u s i a n , a s o r i g i -
n a í l y d e f i n i d e d , c o r r e s p o n d s i n p a r t t o t h e M e s -
s i n i a n ( U n i t 1, p r o p a r t e ) a n d i n p a r t t o t h e Ta-
b i a n i a n ( e x t r e m e t o p o f U n i t 1 , a n d a l l o f U n i t 
2 « c a l i z a t o s c a » ; s e e B i z o n , B i z o n , a n d M o n t e -
n a t , 1 9 7 1 ; V e r d e n i u s , 1970) .» 
N o d e j a d e e x t r a ñ a r l a a f i r m a c i ó n d e M. B . 
C I T A d e q u e l a « c a l i z a t o s c a » d e l a s e c c i ó n d e 
C a r m o n a p e r t e n e c e a l P l i o c e n o , c u a n d o e n e l 
m i s m o a ñ o , d u r a n t e el « m e e t i n g » s o b r e P a l e o -
g e o g r a f í a d e l T e r c i a r i o d e C e r d e ñ a e n e l m a r -
c o d e l M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l , a f i r m ó ( 1 9 7 3 c , 
p. 143 ) q u e s e h a b í a r e c o n o c i d o a finales del 
Mioceno u n a f a s e r e g r e s i v a m u y r á p i d a y a c e n -
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t u a d a , en correspondencia de la «caliza tosca» 
d e l A n d a l u c i e n s e , e n l a c o s t a a t l á n t i c a e s p a -
ñ o l a . 
L a p e r t e n e n c i a d e l a « c a l i z a t o s c a » d e C a r -
m o n a a l M i o c e n o t e r m i n a l h a s i d o c o n f i r m a d a , 
e n t r e o t r o s , p o r C R E S C E N T I , G I A N N E L L I , M A R T Í -
N E Z D Í A Z y S A L V A T O R I N I { 1 9 7 1 y 1 9 7 3 ) , B E R G -
G R E N y V A N C O U V E R I N G ( 1 9 7 4 ) , Z A C K A R I A S S E 
( 1 9 7 5 ) y B E R G G R E N y B . U L H A Q ( 1 9 7 5 ) . 
Y a h e m o s v i s t o q u e el t r a b a j o d e V E R D E N I U S 
( 1 9 7 0 ) , c i t a d o p o r M . B . C I T A , n o t i e n e n i n g u -
n a v a l i d e z . P o r c u a n t o c o n c i e r n e a l d e B I Z O N , 
B I Z O N y M O N T E N A T ( 1 9 7 1 ) , h e m o s o b s e r v a d o 
q u e s u e r r o r d e c o n s i d e r a r l a « c a l i z a t o s c a » 
c o m o p l i o c e n i c a s e f u n d a e n l a p r e s u n c i ó n d e 
q u e Globorotalia margaritae s e a u n a e s p e c i e 
e x c l u s i v a m e n t e p l i o c e n i c a , d e s p r e c i a n d o l a p r e -
s e n c i a c o e t á n e a d e v a r i a s o t r a s e s p e c i e s t í p i -
c a m e n t e m i o c é n i c a s y s i n c o n s i d e r a r l a t o t a l 
a u s e n c i a d e e s p e c i e s i n d i c a t i v a s d e l P l i o c e n o . 
L a o p i n i ó n d e q u e l a a p a r i c i ó n d e Globoro-
talia margaritae c o i n c i d a c o n e l p r i n c i p i o d e l 
P l i o c e n o p r o c e d e d e q u e e n I t a l i a d i c h a e s p e -
c i e s e o b s e r v a c o n m a y o r a b u n d a n c i a a c o -
m i e n z o s d e l P l i o c e n o y c a s i s e d e s c o n o c e e n el 
M i o c e n o . P e r o e s t o s e d e b e a l a r a z ó n o b v i a 
d e q u e l a f a c i e s m e s s i n i e n s e s u b y a c e n t e e s t á 
r e p r e s e n t a d a e n s u m a y o r í a p o r d e p ó s i t o s e v a -
p o r í t i c o s , e s t é r i l e s , d o n d e n o s o l a m e n t e e s i m -
p o s i b l e e n c o n t r a r Globorotalia margaritae, s i -
n o t a m p o c o n i n g ú n o t r o f o r a m i n í f e r o . E n r e a -
l i d a d , Globorotalia margaritae a p a r e c e e n e l 
M e d i t e r r á n e o y a a f i n a l e s d e l M i o c e n o , p e r o 
s u p r e s e n c i a s e l i m i t a a e s c a s o s y m u y l o c a l i -
z a d o s s e c t o r e s d o n d e l a i n f l u e n c i a n e g a t i v a d e 
l a d e p o s i c i ó n e v a p o r í t i c a n o a f e c t a a l d e s a r r o -
l l o n o r m a l d e l a m i c r o f a u n a y a s í l o c o n f i r m a n 
v a r i a s p u b l i c a c i o n e s s o b r e I t a l i a , E s p a ñ a y M e -
d i t e r r á n e o . 
N o p o d e m o s o l v i d a r s u s r e p e t i d a s c i t a s , n o 
s ó l o e n e l M i o c e n o s u p e r i o r m e d i t e r r á n e o , s i n o 
t a m b i é n e x t r a m e d i t e r r á n e o , e i n d i c a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n a l g u n a s r e f e r e n c i a s b i b l i o g r á f i c a s , 
r e c o r d a n d o q u e s e t r a t a d e u n a c o n s u l t a r á -
p i d a y q u e l a s c i t a s s o n a ú n m á s a b u n d a n t e s . 
I T A L I A 
AGIP MINERARIA (Atlas 1 9 5 7 ) , c o m o C. hirsuta en el 
Tor ton i ense y Mioceno s u p e r i o r del valle del Po. 
SELLI (1960), c o m o G . hirsuta en las m a r g a s de l Tor-
ton iense q u e es t án d e b a j o del Mess in iense (neoes-
t r a t o t i p o ) . 
DONDI (1963), c o m o G . hirsuta en el To r ton i ense de 
S t r a d e l l a (Pav ia ) y del S a n t e r n o ( I m o l a ) , j u n t o con 
Globorotalia menardii. 
BARBIERI y PETRUCCI (1963), c o m o G. hirsuta en el 
To r ton i ense del b o r d e p a d a n o del Apenino. 
D ' O N O F R I O (1964), c o m o G. hirsuta en el T o r t o n i e n s e , 
deba jo del neoes t r a t o t ipo del Mess in iense . 
CARLO.NI, CATI, BORSETTI (1968), G. aff. margaritae en 
el t echo de la Cenozona de Globorotalia menardii, en 
el Mioceno «march ig iano» , 
DONDI y PAPETTT (1968), d icen q u e G. hirsuta { = mar-
garitae) a p a r e c e en el To r ton i ense , s i endo m á s abun-
d a n t e en el Pl ioceno. 
COLAI.ONGO (1970) e n c u e n t r a G. margaritae en el t echo 
dei Mess in iense (Zona de G. plesiotumida) y obse rva 
que , «debido a ¡a dificultad de encontrar en este 
piso niveles de microfauna», no se p u e d e d e s c a r t a r 
q u e la a p a r i c i ó n de G, margaritae o c u r r a en niveles 
todavía m á s ba jos . 
CATALANO y SPROVJERI (1971), G. cf. margaritae en el 
Tor ton i ense de la sección de F a l c o n a r a (Sicil ia), 
c o n f i r m a n d o la d i s t r i buc ión e s t r a t ig rá f i ca d e Blow. 
CAREONI y SELLI (1971), en el c u a d r o de d i s t r i buc ión 
de p . 257 indican G. margaritae en la p a r t e supe r io r 
del Mess in iense . 
SEEEI (1971), en el e s t r a t o t i p o del Mess in iense , e inclu-
ye en es te piso la p a r t e in fe r ior de la «Zona de 
Globorotalia margaritae». 
SELLI (1973), p . 156, Tab la 1, G. hirsuta praehirsuta y 
G. margaritae e n el Mess in iense s u p e r i o r ( zona F), 
p a r a d e s a p a r e c e r en la p a r t e ba j a del Pl ioceno in-
fer ior (Subzona de Sphae ro id ine l lops i s ) y r e a p a r e -
c e r e n la S u b z o n a d e G. hirsuta praehirsuta. 
BORSETTI, CAREONI, CATI, CERETTI, CREMONINI , E L M I , 
RICCI Ltjcctii (1974), G. hirsuta praehirsuta en el 
Mess in iense s u p e r i o r de la cuenca per i -adr iá t ica , 
j u n t o con Globorotalia menardii miocenica. 
CARLONI, FRANCAVILLA, BORSETTI, CATI, D ' O N O E R I O , MEZ-
ZETTI, SAVELLI (1974), G. hirsuta praehirsuta en la 
región de «Marche». 
BROLSMA (1975a, b ) , G. margaritae en el «arenazzolo» 
de las secciones de E r a c l e a Minoa y de Capo Ros-
sello, j u n t o con G. menardii, G. conomiozea y o t r a s 
especies miocén icas , debajo de l l ími te Plioceno-Mio-
ceno del e s t r a t o t i p o es t ab lec ido p o r CLTA (1972). 
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E S P A Ñ A 
DURAND DRI.UA y MAGXI; (1958), c o m o G. hirsuta en su 
«Miocene supé r i eu r» a l N o r t e de S i e r r a Alhamil la , 
cos ta m e d i t e r r á n e a e spaño la , j u n t o con G. menardii. 
PERCONIG (1964, 1966, 1968, 1971a, 1971c, 1973, etc .) , en 
el Mioceno s u p e r i o r del e s t r a t o t i p o de C a r m o n a y 
en el á rea - t ipo del Andaluc iense . 
VÓLK (1967), c o m o G. hirsuta en el Mioceno s u p e r i o r 
de la región de Vera , cos ta m e d i t e r r á n e a españo la , 
j u n t o con G. menardii y G. menardii miocenica. 
MARTÍNEZ DÍAZ (1969), G. margaritae ( f o r m a a n c e s t r a l ) 
en el Mioceno s u p e r i o r (Andaluc iense) , j u n t o con 
G. menardii, de la región de Murc ia ( p a r t e supe r io r 
de las m a r g a s de T o r r e m e n d o y m o l a s a s de Villa-
res ) , cos ta m e d i t e r r á n e a e spaño la . 
MAGNE y VICUER (1970), G. margaritae, j u n t o con G. 
menardii y G. menardii miocenica, en su Zona de 
G. menardii ( = T o r t o n i e n s e s.l.) de la sección de 
C a r m o n a . 
MONTENAT (1973) c i ta G. cf. praemargaritae en el Mio-
ceno t e r m i n a l de la zona de Baeza-Sabio te . 
CRESCENTI, GIAXNELLI, MARTÍNEZ, SALVATORINI (1973), 
r econocen G. margaritae a lo la rgo de todo el es t ra-
t o t i p o del Anda luc iense , j u n t o con G. cultrata s.l., 
G. conomiozea, G. miozea conoidea y o t r a s especies 
t íp icas del Mioceno supe r io r . 
PERCONIG y GRANAHOS (1973a, b ) , en el Mioceno supe-
r io r del á rea - t ipo del Anda luc iense y en Arcos de la 
F r o n t e r a . 
MARTÍNEZ DÍAZ (1973), Globorotalia sp, ( ances t ra l de 
margaritae) (8) en el Mioceno s u p e r i o r (Andalu-
c iense) de Ve je r de la F r o n t e r a . 
B I Z O N , B I Z O N , MONTENAT (1972) y MONTENAT (1973) ci-
t an la p re senc ia de « fo rmas ances t ra les» de G. mar-
garitae (-G. scitula va r . 1) en el Mioceno t e r m i n a l 
de las secciones de L o m a La rga ( m a r g a s de Tor re -
m e n d o ) y de San Miguel , c o s t a m e d i t e r r á n e a es-
paño la . 
ZACIIARIASSE (1975) con f i rma la p re senc ia de G. mar-
garitae en el Mioceno s u p e r i o r (Andaluc iense) del 
Val le del Guada lqu iv i r . 
PERCONIG (1976), en e! Mioceno supe r io r (Andalucien-
se) de la región de Almer ía , cos ta m e d i t e r r á n e a es-
paño la . 
Globorotalia margaritae h a s ido a d e m á s e n c o n t r a d a 
en el c u r s o de los e s tud ios mic ropa leon to lóg icos rea-
lizados e n t r e 1972 y 1976 p a r a la confección de las 
Hojas geológicas 1:50.000 del p r o y e c t o Magna , en 
el Mioceno s u p e r i o r (Andaluc iense) de la cos ta me-
d i t e r r á n e a e spaño la y o t r a s regiones de E s p a ñ a . 
M E D I T E R R Á N E O 
CITA («Western Alboran Basin, Site 121», e n RYAN, 
Hst : et al., 1973), G. margaritae ( p r imi t i va ) en la 
Zona N. 16 (Tor ton i ense ) , j u n t o con G. menardii. 
CITA («Boundary of Sardinia Slope... Sites 133 and 
144», en RYAN, H S U e t al., 1973), G. aff. margaritae 
(«pr imi t ive») en la Zona N . 17 (Mioceno supe r io r ) . 
CRAVATTE, DUFAURE, P R I M , ROUAIX (1974), G. margaritae 
en el Mioceno supe r io r p r o b a b l e de los sondeos Mis-
t r a l 1 y T r a m o n t a n a 1 pe r fo rados en el Goifo de 
Lyón. 
MONTENAT, B I Z O N , B I Z O N (1975), G, praemargaritae, 
j u n t o con G. mediterránea y G. conomiozea, en el 
Mioceno t e rmina l del sondeo Jo ides 121 (Mar de 
Alborán) . 
COLOAI ( comun icac ión pe r sona l ) , G. margaritae en 
depós i tos del Mioceno s u p e r i o r de la Isla de Ma-
llorca, a t r i b u i b l e s al Anda luc iense . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e e n a l g u n o s d e l o s t r a -
b a j o s m e n c i o n a d o s ( s o b r e t o d o l o s m á s a n t i -
g u o s d e I t a l i a ) l a p r e s e n c i a d e G. margaritae 
e n el M i o c e n o s u p e r i o r p u e d e r e s u l t a r d u d o s a , 
e n m u c h o s o t r o s l o s d a t o s s o n d e p l e n a c o n -
f i a n z a y d e b e n c o n t r i b u i r a d e r r u m b a r e l m i t o 
d e l a p l i o c e n i c i d a d d e e s t a e s p e c i e e n e l á r e a 
m e d i t e r r á n e a . 
P a r e c e q u e e s t o s h e c h o s , y s u s p r o p i o s h a -
l l a z g o s e n l o s s o n d e o s J O I D E S d e l M e d i t e r r á -
n e o , h a y a n i n d u c i d o t a m b i é n a l a m i s m a C I T A 
( 1 9 7 3 b ) a d e j a r e n l ínea , a b i e r t a e i n d e f i n i d a , 
e n el M i o c e n o s u p e r i o r , s u Globorotalia mar-
garitae Total-range-Zone ( f i g . 1 5 , p . 1 3 6 2 , e t c . ) . 
E X T R A - M E D I T E R R A N E O 
AIUERT (1962), G. margaritae ( c o m o G. hirsuta) en el 
Vindobon iense y Sahel iense de M a r r u e c o s septen-
(8) La apa r i c ión de las io rn i a s «ances t ra les» o «pr imi t ivas» de Globorotalia 
margaritae cons t i tuye , según PI:RCONIG (1973, p p . 215-217), un d a t o m u y val ioso p a r a 
reconocer el l ími te Tor toniense-Andalue iense . S u desc r ipc ión e s t á en c u r s o de 
publ icac ión . 
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t r iona l (Región del Prer i f ) , j u n t o con Glubo roí alia 
menardii y G. menardii miocenica. 
PARKER (1967 y 1973), Globorotalia margaritae en el 
Mioceno s u p e r i o r del Océano Pacífico y con la mis-
m a d i s t r ibuc ión ver t ica l en los sondeos DSDP, Legs 
1, 2, 4, del Océano At lánt ico . 
BERMÚDEZ y BOLLJ (1969), co locada o r i g i n a r i a m e n t e en 
el Mioceno supe r io r de Venezuela, fo rma t ion Cu-
bagua (Zona de Globorotalia margaritae). 
BLOW (1969), en la Zona N. 17 (Mioceno supe r io r ) de 
la sección de Pozón (Venezuela) . La d i s t r ibuc ión de 
es ta especie va desde la s egunda m i t a d de la Zona 
N. 16 a la p r i m e r a m i t a d de la Zona N. 19. (Según 
Blow, el l ími te Mio-Plioceno es tá en la Zona N. 18.) 
FEINBERG y LORENZ (1970), f o r m a s ances t r a l e s de G, 
margaritae en el Mioceno t e r m i n a l de M a r r u e c o s . 
BLOW (1970), en el Mioceno s u p e r i o r (Zona N. 17), 
DSDP, Leg 3, del Océano Sur-Atlánt ico. 
UJIIÉ y M l U R A (1971), en el Mioceno supe r io r (Zona 
N. 18) de los sondeos R /V VEMA en el Mar de Fi-
l ipinas . 
JENKIXS y ORR (1972), en el Mioceno supe r io r , DSDP, 
Leg 9, de la p a r t e o r i en ta l del Océano Pacífico ecua-
tor ia l . 
KRASIIEMIKMKÜV y HOSKINS (1973), p re senc ia d u d o s a 
en la Zona N. 16 (To r ton i ense ) y segura en las 
Zonas N. 17 y N. 18 (Mioceno s u p e r i o r ) del á r ea 
t ropica l del Océano Pacífico, ce rca del m a r g e n de 
la P lana abisa l de Carol ina {sondeos DSDP). 
BERGGREN y AMDURER (1973) dicen q u e pa rece q u e G. 
margaritae h a y a evo luc ionado de G. scitula a finales 
del Mioceno (DSDP, Legs 14, Océano At lánt ico) . 
INGLE (1973), en el Mioceno, d e s d e la Zona N. 15 a la 
N. 17/18 del NE del Océano Pacíf ico (DSDP, Leg 18). 
BERGGREN (1973), en el Mioceno supe r io r . 
F L E I S H E R (1974), en la Zona N . 18 ( = M i o c e n o termi-
nal) del Mar Arábigo (DSDP, Leg 23A). 
BERGGREN y VAN COL'VERING (1974), apa r ece en la Zona 
N. 17, hace 5,5-6 mil lones de años , según los da to s 
de los sondeos de la p a r t e no r t e del Océano Atlán-
t i co (véase t a m b i é n SAITO 1974). 
PARKER (1974), en el Mioceno s u p e r i o r (« In te rva l 1»), 
dei sondeo 139 DSDP, al no r t e de las islas de Cabo 
Verde , (En c o n t r a de la op in ión de BECKMANN.) 
BOLTOVSKOY (1974), en el Océano Indico , desde la Zona 
N. 9 (DSDP, Leg 26). Según el au to r , es te hal lazgo 
ex t i ende hac ia aba jo la d i s t r i buc ión ver t ical de G. 
margaritae, c o n s i d e r a d a p o r la m a y o r í a de los au-
to re s c o m o ind icadora de depós i tos no m á s an t iguos 
del Mioceno s u p e r i o r (Zonas N. 16 y N. 17). 
ÜjuÉ y OKT (1974), en la Zona N. 17 (Mioceno supe-
r ior ) de las is las Ryukyu, J a p ó n (9). 
BERGGREN, UL HAQ (1975) a f i r m a n que la apa r i c ión de 
G. margaritae t iene lugar a finales del Mioceno (Zo-
n a M. 17) en las ba j a s l a t i t udes del Pacífico, y p a r a 
BERGGREN y VAN COÜVER.TNG (1974, p . 41), según s u s 
prop i a s inves t igac iones y las de SAITO , en el Obser-
va to r io Geológico de Lamont -Doher ty , la apa r i c ión 
de G. margaritae a con tece en la Época Pa leomag-
né t ica 5 ( e n t r e 6 y 5,5 mi l lones de años an t e s de 
n u e s t r o s d ías ; es decir , en la p a r t e t e r m i n a l del 
Mioceno) . 
GRADSTEIN, WILLIAMS, JENKINS, ASCOLI (1975) ponen G. 
aff. margaritae e n t r e los microfósi les ca rac t e r í s t i cos 
del Mioceno, en el b o r d e con t inen ta l a t l án t i co de 
C a n a d á . 
U m É y HARIU (1975) a f i rman q u e en J a p ó n por lo me-
n o s las f o r m a s a n c e s t r a l e s de G. margaritae d eben 
co loca r se a n t e s del Pl ioceno. 
ZACHARIASSE (1975) dice q u e en el At lánt ico h a s ido 
m e n c i o n a d a en el Mioceno t e r m i n a l p o r var ios au-
tores y que e n c o n t r ó e j e m p l a r e s de G. margaritae 
d é b i l m e n t e c a r e n a d o s en u n a m u e s t r a del D S D P , 
Leg 14, a t r i b u i d a p o r Berggren al Mioceno s u p e r i o r 
(Zona NT. 17). 
(9) En un t r a b a j o pos t e r io r , U.ILIÉ (1975), d e s p u é s de los r e s u l t a d o s de los 
sondeos DSDP, Leg. 31, en Fil ipinas, pone el l ími te Mioceno-Pl ioceno en t r e las zo-
n a s N. 19 y M. 1 8 / 
Es te c r i t e r io lo siguen t amb ién U J H É y M U R A (1971), KRASHENINNIKOV (1973), 
KHASHENINNIKOV y HOSKINS (1973), BOLTO\KKOY (1974) y F L L I S H L R (1974). 
BLOW (1969) e INGLE (1975) s i túan el l ími te d e n t r o de la Zona N. 18. 
No debe e x t r a ñ a r es ta d i s p a r i d a d de op in iones si p e n s a m o s q u e la Zona N. 18 
c o r r e s p o n d e a u n in te rva lo de t i e m p o m u y c o r t o . E n el Neógeno m e d i t e r r á n e o , 
según CELA (1973b y 1975), la Zona N. 18 c o r r e s p o n d e r í a a su «Zona a c m é de Sphae-
roidinel lopsis», q u e n o llega a 10 m e t r o s de espeso r en el sondeo 132 del DSDP y 
m u c h o m e n o s en los a f lo r amien tos i ta l ianos . 
R e c i e n t e m e n t e , SPROVIERI (1974 y 1975) ha d e m o s t r a d o q u e la «Zona a c m é de 
Sphaero id ine l lops i s» no tiene en absoluto ningún valor estratigrúfico, s ino, quizás , 
s o l a m e n t e un signif icado pa l eoambien t a l . Resu l ta ev iden te , p o r cons iguien te , la 
dif icul tad de local izar y co r r e l ac iona r u n a Zona N. 18 fundada en la a b u n d a n c i a 
de Sphaeroidinellopsis. 
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B o s s i o , RAKICH, GIANNELLI, MAZZEI, RUSSO, SALVATO-
IÍINJ (1976), obse rvan que , en Mar ruecos , la apar i -
ción de G . margaritae o c u r r e en un nivel q u e se 
p u e d e co r r e l ac iona r con el pr inc ip io de la sed imen-
tación evapor í t i ca mess in i ense . 
S i n e m b a r g o , a p e s a r d e t o d o s l o s h a l l a z g o s 
m e n c i o n a d o s e n l a s r e g i o n e s d e l o s o c é a n o s 
A t l á n t i c o , P a c í f i c o e I n d i c o , e x i s t e l a t e n d e n -
c i a d e a p l i c a r el f a l s o e s q u e m a b i o e s t r a t i g r á f i -
c o m e d i t e r r á n e o a l a s á r e a s e x t r a - e u r o p e a s . 
A s í , p o r e j e m p l o , B O L L I ( 1 9 7 0 ) y L A M B y 
B E A R D ( 1 9 7 2 ) l o a p l i c a n a l á r e a d e l G o l f o d e 
M é j i c o y d e l C a r i b e , f u n d a n d o el l í m i t e M i o -
c e n o - P l i o c e n o e n l a a p a r i c i ó n d e Globorotalia 
margaritae. M á s t a r d e , S T A I N F O R T H , L A M B , L U -
T E R E A . C H E R , B E A R D y J E F F O R D S ( 1 9 7 5 ) d a n a 
e s t e d a t o e l v a l o r d e c o r r e l a c i ó n i n t e r c o n t i n e n -
t a l . ( O p i n i ó n r e c h a z a d a p o r B o s s i o et al., 
1 9 7 6 . ) 
B E R G G R E N y V A N C O U V E R I N G ( 1 9 7 4 , p , 7 1 ) cr i -
t i c a n el t r a b a j o d e B O L L I ( 1 9 7 0 ) a f i r m a n d o 
q u e d i c h o a u t o r p o n e e r r ó n e a m e n t e e l l í m i t e 
M i o c e n o - P l i o c e n o e n e l t e s t i g o 4 d e l a l o c a l i -
d a d 2 9 ( S o n d e o s D S D P d e l á r e a d e l C a r i b e ) , 
m i e n t r a s , p o r e l c o n t r a r i o , t o d o e l t e s t i g o p e r -
t e n e c e a l a « Z o n a d e D i s c o a s t e r s u r c u l u s » , q u e 
n o e s m á s a n t i g u a d e u n P l i o c e n o m e d i o . 
P o r c u a n t o c o n c i e r n e a l t r a b a j o d e L A M B y 
B E A R D ( 1 9 7 2 ) , e s t o s a u t o r e s p o n e n e n 6 m i l l o -
n e s d e a ñ o s a t r á s e l l í m i t e M i o c e n o - P l i o c e n o 
p a r a q u e c o i n c i d a c o n l a a p a r i c i ó n d e Globoro-
talia margaritae ( 1 0 ) , m i e n t r a s , s e g ú n B E R G -
G R E N y V A N C O U V E R I N G ( 1 9 7 4 ) e s t e l í m i t e h a y 
q u e s i t u a r l o e n el i n t e r v a l o e n t r e 4 ,9 y 5,1 
m . a . ( 1 1 ) . 
A d e m á s , e l l í m i t e d e 6 m . a . o b l i g a a L A M B 
y B E A R D ( 1 9 7 2 , T a b l a 1) a i n c l u i r e n el P l i o -
c e n o u n a g r a n p a r t e d e l a Z o n a N . 17 d e 
B A N N E R y B L O W , q u e a l p r e s e n t e s e c o n s i d e r a 
u n á n i m e m e n t e m i o c e n i c a . D e t o d o s m o d o s , 
p o r c u a n t o r e s u l t a d e l a d i s t r i b u c i ó n v e r t i c a l 
d e l o s f o r a m i n í f e r o s p l a n c t ó n i c o s d e l a T a b l a 2 , 
p . 4 1 , d e L A M B y B E A R D , n o p a r e c e e x i s t i r n i n -
g ú n i n c o n v e n i e n t e e n s u b i r e l l í m i t e M i o c e n o -
P l i o c e n o a l o s 5 m . a . , d e a c u e r d o c o n l o s d a t o s 
d e B E R G G R E N y V A N C O U V E R I N G , d e j a n d o l a 
a p a r i c i ó n d e G. margaritae e n 6 m . a . , e n e l 
M i o c e n o s u p e r i o r . 
F i n a l m e n t e , S T A I N F O R T H . L A M B , L U T E R B A -
C H E R , B E A R D y J E F F O R D S ( 1 9 7 5 ) r e b a j a n el l í-
m i t e M i o c e n o - P l i o c e n o c o l o c á n d o l o e n h a c e 5 ,4 
m i l l o n e s d e a ñ o s ; p e r o a u n a s í l a a p a r i c i ó n d e 
G. margaritae (a l a c u a l d i c h o s a u t o r e s q u i e -
r e n d a r u n v a l o r u n i v e r s a l p a r a i n d i c a r el 
c o m i e n z o d e l P l i o c e n o ) a c o n t e c e r í a e n e l M i o -
c e n o s u p e r i o r ; c o m o e s t á d e m o s t r a d o , a d e m á s , 
p o r l o s d i s t i n t o s i n v e s t i g a d o r e s q u e h a n e s t u -
d i a d o l o s s o n d e o s d e l p r o y e c t o D S D P ( 1 2 ) . 
E n c o n c l u s i ó n , h a y q u e r e c h a z a r e l d a t o Glo-
borotalia margaritae umarker» d e l l í m i t e M i o -
c e n o - P l i o c e n o , t a n t o e n e l á r e a m e d i t e r r á n e a 
c o m o e n e l r e s t o d e l m u n d o , y m o d i f i c a r l a s 
( 1 0 ) Ya h e m o s d icho que , según BERGGREN y VAN COUVERING ( 1 9 7 4 ) , Globoro-
talia margaritae a p a r e c e en el Mioceno s u p e r i o r hace 5,5-6 mi l lones de años , 
( 1 1 ) KKNNET y WATKLNS ( 1 9 7 4 ) r echazan los d a t o s pa l eomagné i i cos del Medite-
r r á n e o y no e s t á n de a c u e r d o con BERGGREN y VAN COUVERING s ob re la edad abso-
lu ta del l ímite Mioceno-Plioceno, q u e ponen en 4 ,3 + 0,1 m.a. Es to s u p o n d r í a a m p l i a r 
todavía m á s el t i empo t r a n s c u r r i d o e n t r e la apa r i c ión de G. margaritae y el inicio 
del Pi ioceno. 
( 1 2 ) Mien t r a s es te t r a b a j o e s t aba en c u r s o de i m p r e n t a , h e m o s rec ib ido el 
v o l u m e n II signifícalo geodinámica della crisi di saimitá del Miocene termínale 
nel Mediterráneo, ed i t ado con ocasión del 2." S e m i n a r i o del Messiniense ( G a r g n a n o , 
5 - 1 2 s e p t i e m b r e 1 9 7 6 ) . E n él a p a r e c e el t r a b a j o "Late Miocene/Pliocene stratigraphic 
succession of the north west African margin: biostratigraphy, magnetic stratigraphy» 
(Scient if ic Staff, DSDP, Leg. 4 7 A ) , p r e s e n t a d o por M. B. CITA, en el cual se d a 
c u e n t a q u e t a m b i é n en los sondeos 3 9 7 - 3 9 7 A se e n c o n t r ó Globorotalia margaritae 
en niveles c o r r e s p o n d i e n t e s a la Época pa l eomagné t i ca 5 ( = Mioceno super io r ) jun to 
con Discoaster quinqueramtis. 
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c o r r e s p o n d i e n t e s b í o z o n a s , a d a p t á n d o l a s , p o s i -
b l e m e n t e , a l e s q u e m a p r o p u e s t o p o r P E R C O N I G 
e n C A T I et al. ( 1 9 6 8 ) y P E R C O N I G { 1 9 7 3 , p. 2 1 5 ) . 
V A L I D E Z D E L P I S O A N D A L U C I E N S E C O M O 
U N I D A D C R O N O - E S T R A T I G R Á F I C A 
C I T A ( 1 9 7 3 b , p . 1 3 6 3 ) a f i r m a : 
« T h e o u t c r o p s o f S p a i n t h a t b e l o n g t o t h e 
A l i c a n t e - M u r c i a b a s i n s s h o w l i t h o l o g i c a n d pa-
l e o n t o l o g i c f e a l u r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 
t h o s e i n o u t c r o p s i n t h e A t l a n t i c s i t e a t G u a -
d a l q u i v i r . T h u s t h e A n d a l u s i a n i s n o t a s u i t a h l e 
c h r o n o s t r a t i g r a p h i e u n i t f o r t h e M e d i t e r r a -
n a n á r e a , a n d t h e u t i l i t y o f i n t r o d u c i n g a n e w 
g e o c h r o n o l o g i c a l s u b d i v i s i ó n f o r t h i s i n t e r v a l 
a p p e a r s v e r y d o u b t f u l i n a s m u c h a s a s t a g e t h a t 
s t r a d d l e s a n e p o c h b o u n d a r y i s c o n s i d e r e d u n -
s u i t a b l e . » 
P e r c u a n t o c o n c i e r n e a l a p r i m e r a p a r t e d e 
la a f i r m a c i ó n d e C I T A , c r e e m o s h a b e r d e m o s -
t r a d o a m p l i a m e n t e e n l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s 
q u e n o p u e d e n c o n s i d e r a r s e v á l i d o s l o s a r g u -
m e n t o s a l e g a d o s p a r a p r e s u m i r u n c a r á c t e r 
a t l á n t i c o d e l a m i c r o f a u n a d e l A n d a l u c i e n s e 
d e l o s d e p ó s i t o s d e A n d a l u c í a o c c i d e n t a l , e n 
c o n t r a p o s i c i ó n d e u n c a r á c t e r m e d i t e r r á n e o 
d e l o s d e A n d a l u c í a o r i e n t a l . 
T a m b i é n V I G U I E R ( 1 9 7 4 , t e s i s ) a f i r m ó {p. 194 ) 
q u e «II est remarquable de retrouver en Anda-
lousie occidentale la succession des Mozones 
caractéristiques du Néogéne méditerraneen, 
de la biozone a Orbulines (au moins), á la bio-
zone á Globorotalia crassaformis s.l., sans le 
hiatus entre les Mozones á Globorotalia me-
nardii miocenica et a Gl. margaritae» y q u e 
(p. 196 ) «la grande similitude des microfaunes 
des deux domaines marines, Atlantique et Mé-
diterranéen, souligné en particulier par la pré-
sence de part et d'autre des mémes formes 
caractéristiques, frappes beaucoup plus que 
leurs différences». 
N o h a y r a z ó n p a r a s e p a r a r u n A n d a l u c i e n s e 
a t l á n t i c o ( c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r ) d e u n A n -
d a l u c i e n s e m e d i t e r r á n e o , d e l a c o s t a o r i e n t a l 
e s p a ñ o l a . L a s d i f e r e n c i a s m i c r o p a l e o n t o l ó g i c a s 
y l i t o l ó g i c a s q u e s e p u e d e n o b s e r v a r s o n s i m -
p l e m e n t e l o c a l e s y c o n d i c i o n a d a s p o r l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s d e u n a m b i e n t e d e s e d i -
m e n t a c i ó n m á s o m e n o s p r o f u n d o , m á s o m e -
n o s c o s t e r o , c o n m a y o r e s o m e n o r e s i n f l u e n -
c i a s t e r r í g e n a s , e t c . , e t c . 
E n l o s n u m e r o s o s e s t u d i o s e s t r a t i g r á f i c o s y 
m i c r o p a l e o n t o l ó g i c o s r e a l i z a d o s p a r a e l M A G -
N A ( v e r B i b l i o g r a f í a ) e n l a f a j a de l l i t o r a l 
m e d i t e r r á n e o , h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r l a g r a n 
s e m e j a n z a d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f o r a m i n í f e -
r o s d e l M i o c e n o t e r m i n a l l e v a n t i n o y d e l a 
c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r . 
E s t o h a p e r m i t i d o r e c o n o c e r el A n d a l u c i e n -
s e e n l a c o s t a m e d i t e r r á n e a e s p a ñ o l a y d e i n -
t r o d u c i r e s t e t é r m i n o e s t r a t i g r á f i c o e n l a t e r -
m i n o l o g í a o f i c i a l d e l M a p a G e o l ó g i c o N a c i o n a l 
d e E s p a ñ a . 
N o e x i s t e n , p o r c o n s i g u i e n t e , m o t i v o s v á l i -
d o s , e n c o n t r a d e c u a n t o s u p o n e C I T A , p a r a 
n o c o n s i d e r a r e l A n d a l u c i e n s e c o m o u n a a d e -
c u a d a u n i d a d c r o n o e s t r a t i g r á f i c a p a r a e l á r e a 
m e d i t e r r á n e a . 
E n lo q u e c o n c i e r n e a l a o b s e r v a c i ó n d e C I T A 
d e q u e e l A n d a l u c i e n s e e s t a r í a «a c a b a l l o » 
(straddles) e n t r e M i o c e n o y P l i o c e n o , e s d e c i r , 
e n t r e u n l í m i t e d e é p o c a s , c r e e m o s h a b e r d e -
m o s t r a d o a n t e r i o r m e n t e q u e n o s e p u e d e p o -
n e r e n d u d a l a e d a d m i o c e n i c a d e l a p a r t e 
s u p e r i o r d e l A n d a l u c i e n s e ( « c a l i z a t o s c a » ) e n 
el e s t r a t o t i p o d e C a r m o n a . 
P o r e l c o n t r a r i o , e s p r e c i s a m e n t e e n l a p a r -
t e s u p e r i o r d e l M e s s i n i e n s e d o n d e s e c o n f i r m a , 
c a d a d í a m á s , l a p r e s e n c i a d e m i c r o f ó s i l e s p l i o -
c é n i c o s . D e m o d o q u e s e d a e l c a s o q u e n o s e r í a 
el A n d a l u c i e n s e , s i n o el M e s s i n i e n s e , e l q u e 
« c a b a l g a » a l l í m i t e d e d o s é p o c a s . 
L o s r e s u l t a d o s d e l o s e s t u d i o s m i c r o p a l e o n -
t o l ó g i c o s p o n e n e l M e s s i n i e n s e f r e n t e a d o s 
a l t e r n a t i v a s : 
1. O h a y q u e a d m i t i r q u e l o s n i v e l e s m a r -
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g o s o s f o s i l í f e r o s d e l a p a r t e s u p e r i o r d e l M e s -
s i n i e n s e , r e c u b i e r t o s p o r y e s o s , p e r t e n e c e n a l 
P l i o c e n o , p o r l a p r e s e n c i a d e Globorotalia 
puncticulata, Globorotalia puncticulata pada-
na, Globorotalia hirsuta praehirsuta ( y Globo-
rotalia margaritae), y e n t a l c a s o h a b r í a q u e 
r e c t i f i c a r l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a e v o l u c i ó n d e 
l a c u e n c a m e d i t e r r á n e a , e n c u a n t o h a b r í a n 
c o n t i n u a d o , d u r a n t e e l P l i o c e n o , l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s q u e o r i g i n a r o n l a s e d i m e n t a c i ó n 
e v a p o r í t i c a : 
2 . O b i e n , a c e p t a n d o e l p r i n c i p i o d e S E L L I 
( 1 9 7 1 ) , s e g ú n e l c u a l l a s f o r m a c i o n e s 2 ) , 3 ) , 4 ) , 
5 ) , 6 ) y 7 ) d e l n e o e s t r a t o t i p o d e P a s q u a s i a - C a -
p o d a r s o p e r t e n e c e n s e g u r a m e n t e a l M e s s i n i e n -
s e , t a n t o p o r l a d e f i n i c i ó n d e M a y e r c o m o p o r 
l a a c e p c i ó n c o m ú n d e l o s a u t o r e s , h a b r í a q u e 
a d m i t i r q u e l a s G l o b o r o t a l i a s a n t e r i o r m e n t e 
m e n c i o n a d a s a p a r e c e n e n e l M i o c e n o y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , h a b r í a q u e r e v i s a r p o r c o m p l e t o 
t o d a s l a s b i o z o n a s q u e , f u n d á n d o s e e n d i c h a s 
e s p e c i e s , h a n s i d o e s t a b l e c i d a s e n l a c r o n o e s -
t r a t i g r a f í a d e l P l i o c e n o . 
H a y q u e a ñ a d i r , e n c u a n t o a l M e s s i n i e n s e , 
y d e j a n d o d e l a d o s u e s t e r i l i d a d y c o m p r o b a -
d a s r e s e d i m e n t a c i o n e s d e f ó s i l e s ( D E C I M A y 
S P R O V I E R I , 1 9 7 3 ; C I T A , S T R A D N E R y C I A R A N F I , 
1 9 7 3 ; R U O G I E H I , 1 9 7 4 ; B E R G G R E N y V A N C O U V E -
R I N G , 1 9 7 5 ) , q u e e x i s t e n s e r i o s p r o b l e m a s n o 
s o l a m e n t e e n s u l í m i t e s u p e r i o r , s i n o t a m b i é n 
e n e l i n f e r i o r . 
E n e f e c t o , d e s d e l a a f i r m a c i ó n d e C I T A y 
B L O W ( 1 9 6 9 ) , q u e h e m o s m e n c i o n a d o c o n a n -
t e r i o r i d a d (,,. « R e s u l t a a r t i f i c i o s o y n o c i e n t í -
f i c o p o n e r u n l í m i t e p r e c i s o y d e f i n i d o e n t r e 
l a b a s e d e l n e o e s t r a t o t i p o d e l M e s s i n i e n s e y e l 
t e c h o d e l e s t r a t o t i p o d e l T o r t o n i e n s e » ) , l a 
c u e s t i ó n q u e d a a ú n s i n r e s o l v e r , y m á s r e c i e n -
t e m e n t e B E R G G R E N y V A N C O U V E R I N G ( 1 9 7 4 ) 
h a n c o n f i r m a d o q u e e l T o r t o n i e n s e s u p e r i o r , 
y p o r lo m e n o s u n a p a r t e d e l M e s s i n i e n s e , p e r -
t e n e c e n a l a Z o n a N. 1 7 y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
s e s o l a p a n e n e l t i e m p o . («Both the Upper 
Tortonian and at least a part of the Messinian 
belong in Zone N. 17, and thus may overlap 
in time», p . 4 5 . ) 
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